





 المحتوى
سورة الفاتحة ـ سورة آل عمران


$$
\begin{aligned}
& \text { تـأينت }
\end{aligned}
$$

جمَيْعالحِمْوُت عَمْوَّة

Max
Nasher 41245 Le _: ص.



## \%



إن الحمد للّ، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باله من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وله، وأشهلد أن محمدآ عبده ورسوله .

 واتقوا الله الذي تساعلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً| (Y) ها ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماًّ (؟). أما بعد:
 وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، القرآن الكريم كتـاب الله تعالى الخاللد نزل به الروح الأمين على قلب النبي

 فاستجابت لله رب العالمين بعد جحود ونكران، وانسرحت الصديور لسببيل الهداية إلى الرحمة . من أجل هذا عكفت جهابذة العلماء على خدمة كتاب الله تعالى، وكان من بينهم هذا الإمام الحبر الواحدي الذي يطالعنا في كتابه الوسيط بين الوجيز والبسيط بزبدة التفسير بالمأثور وشيء من التفسير بالعقول. حاجة الناس إلى علم التفسير
يعد علم التفسير من أشرف العلوم الإسلامية، إذ شُرفه بشرف موضوعه،وموضوعه: كتاب الله تعالى ، من هنا أخذذ ذلك العلم مكانة بين العلوم الإسلامية، فعلم التفسير : من العلوم المهـمة التي يجب على الأمة تعلمها، فهو مفتاح





 معانيه غير ممكن، وفهم معانيه إنما يكونٍ بمعرفة تفسيره.

قال السيوطي مبيناً حاجة اللناس لتفنير كتابب الله تعاللى : قال بعضهم : اعلم أن من المعلوم أن الله إنما خاظلـل


 فربما عسر فهم مراده فقصد بالشُرح ظهوزر تلك المعاني الخفية، ومن هنا كان شرح بعض الأئمة تصسنيفه أدل عللي المراد من شرح غيره له.
وثاتيها: إغفاله بعض تتمات ألمسألة أو شروط لها، اعتماداً على وضوحها أو لأنها من علم آخر؛، فيختاج الشار|f لبيان الدحذوف ومراتبه.

وثالثها: احتمال اللفظ لمعان كما في المجاز والاشتـراك ودلالة الالتـزام، فيحتاج الثنـارح إلى بيان غـرضّ
المصنف وترجيحه، ، وقد يقع في التصانيف ما لا يخلو عنه بشر من السهو والغلط، أو تكرار الشيء الو الو خذف المنهـ| وغير ذلك، فيحتاج الشارح للتنبيه على ذلكِ.
 أما دقائق باطنه فإنما كان يظهر لهم بعد البحث والنظر مع سؤالهم النبي
 وكسؤال عائشة عن الحسناب اليسير نقال: (ذلك العوض) وكقصة عدين بن حاتم في الخيط الأبيض والأسود. وغا

 يكون من قبل بسط الألفاظ الوجيزة، وكشَف معانيها، وبعضه من قبل ترجيح بعض الاحتمالات على بعضن الـ

## تعر يفس التفسير والتأويل

التفسير لغة: الإيضاح والتبيين، يقالٍ: فسرت الحديث أي بينته، وأوضحته. واختلف في اشتقفاقه، ففقيل : مر
 لاستخراج حكمها ومعناها .
وقيل : اشتقاقه من قول العربّ: فسُبت الفرس وفسرته أي : أجزيته وأعديته إذا كان به حصر، ليسنطلتِ بطنه وكأن المفسر بيجري فرس فكره في ميادين المعاني، ليستخرج شرح الآية، ويحل عقد إشكالها .

 تعالى : 在

وجبذ، وما أطيبه وأيطبه، ونظائره، ونقلوه من الثلاثي إلى باب التفعيل للمبالنة. وكأن الفسر يتتبع سورة سورة، وآية آية، ، وكلمة كلمة، لاستخراج المعنى . وحقيقته كثف المتغلق من المراد بلفظه، وإطلاق المحتبس عن الفهم بهـ وأما التأويل : فصرف معنى الآية بوجه تحتمله الأية، ويكون موانقاً لما قبله ملائماً لما بعده . واشتقاقه من الاًّوْل
وهو الرجوع. فيكون التأويل بيان الشيء الذي يرجع إليه معنى الآية ومقصودها .
 مین وعاقبة. وتيل اشتقاقه من لفظ الأول. وهو صرف الككلام إلى أوله . وهذان القولان متقاربان. ولهذا فيل : أول غرض الحكيم آخر فعله.
 وعلى هذا يكون معنى التأويل : أن بسلط المؤول ذهنه وفكره على تتع سر الكلام، إلى ألن يظهر معصود الكـلام ويتضح مراد المتكلم.
 والتركيبية، ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك. ثـم أخذ في شرح التعريف.

 أسباب النزول، والناسخ والمنسوخ. وهذا النعريف أوضح وأيسر وأدل على الغرض . الفرق بين التفسير والتأويل

 كله، هو استعمال القرآن لكلمة التأويل، نم ذهاب الأصوليمن إلى الصطلى الماح خاص فيها، مع شيوع الكلمة على ألسنة المتكلمين من أصحاب المذاهب" .
هذا ونستطبع أن نقدم لك بعض أقوال أهل العلم في التفرقة بين التفسير والتـأويل فيما يلي :





 معاني مختلفة، فإذا تعين عند المؤول أحدها وتـرجح فيقال حيئذ : إنه أول الآية.
 (r) سورة لقــان (r)
(1) بصائر ذوي التميزيز ( VN وما بعدما. البحر المحيط / /\&.


 يمكن تصوره إلا بمعرفتها نحو قوله تعالئى : .
البيوت من ظهور ها (r) . . الآية.

 بين معان مختلفة نحو لفظ (وجد) المستعمل في الجد والوجد والون والوجود

 والشهادة على الله ، وعلى هذا فا فالنسبة بينهمَا النّباين .




 | بينهما التباين .

 بينهما التباين :
قال بعضهم: التفسير ما يتعلق بالرواية والتأويل ما يتعلق بالدراية، وعلى هذا فالنسبة بينهما التباينئ



 التأويل إشارة قدسية ومعارف سُبحانية تنكشف من سجف العبارات للسالكين وتنهل من سخب العنيب على قلور العارفين والتفسير غير ذلك .
 فلا أراكك ترضى إلا أن في كل كثف إرجاعاً، وفي كل إرجاع كشثفا فانهم . هذه هي أهم الأقوال في ألفرق بين التفتبير والتأريل (0)


التفسير المعتد به عند جمهور العلماء ـ سلفاً وخلفاً ـ ينفّم إلى قسمين: الأول: التفسير بالمأثور .
الثاني: التفسير بالرأي السديـد والائتهاد الصحيح المبني على العلوم والمعارف التي سقناها آنفأ . وكتب التفسير بالمأثور منها ما هو خالص فيه، ومنها ما ما ما فيه زيادة توجيه الأقوال والآراء، والتفسيـر بالـرأي والاجتهاد لا ينفـك عن المأثور في الجملة، أيآ كانت ألوانه واتجاهاته . من هنا رأينا أن نبين لك هذين القسمين وأشهر الكتب المصنفة فيهما. القسم الأول
التفسير بالمأثور
المأثور: اسم مفعول من أثرت الحديث أثرآ، من باب فتل، والأئر بفتحتين: اسم منه، وحديث مأئـور أي


 الفجر |(1) فإن كلمة (من الفجر) بيان وشرح للمراد من كلمة (الخيط الأبيض) التي قبلها. وقوله تعالى: (أحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير)(r) الآية فإنها بيان للفظ (ما يتلى عليكم) من قوله


 للثاني

 الحساب اليسير بالعرض حين قال: (من نوقشُ الحساب عذب) فقالت له السيدة عائشَة : أو ليس قد قال اللّ تعالى :


 نقطع بعصمته وتوفيقه قال تعالى : ثوأوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل بقي القسم الثالث وهو بيان القرآن بِّا صح وروده عن الصحابة رضوان اللّ عليهم : قال الحاكمب في المستدرك (إن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والنُنزيل له حكم المرفوع) كذلك الطلت الحاكم .

## المفسرون من الصحابة

تال السيوطي : اشتتهر بالتفسير من الصحابة عشرة: الخلفاء الأربعة وابن مسعود، وابن عباس؛ وأبيً بن كعب وزيد بن ثابت، وأبو موسى الأشعري، وعبند الله بن الزبير، وإليك ترجمة موجزة لككل واحد منتهم .








 ومناقبه جمة وه ${ }^{(0)}$



 الناس على أنفسهم بقتل عثمان باب فتنة لا يغلق إلى يوم القيامة. رضي الله عنه(1). رابعاً: علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشُم بن عبد مناف الهاشمي(v) . . . . . والحسين ومحمد وفاطمة وعمر وابن عباس والأحنف وأمم.

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) انظر ترجمته في الخلاصة }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. انظر ترجمته في الخلاصة (V)/ (V) }
\end{aligned}
$$



قال السيوطي : وأما الخلفاء فأكثر من روي عنه منهم علي بن أبي طالب والرواية عن الثلاثة ندرة جدآ، ويرى السيوطي كغيره أن سبب ذلك أمور : أولاً: تقدم وفاتهم ثانياً: اشتغالهم بالحروب والفتوحات الإسلامية.

 (سلوني نواله لا تسالونني عن شيء إلا أخبرتكم، وسلوني عن كتاب الهي اله، فواله ما من آية إلا وأنا أعلم : أبليل نزلت أم بنهار أم ني سهل أم في جبل) وأخرج أبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود قال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف ما منها حرف إلا وله ظهر وبطن، وإن علي بن أبي طالب عنده منه الظاهر والباطن . وأخرج أيضاً من طريق أبي بكر بن عياش عن نصير بن سلميان الأحمسي عن أبيه عن علي قال: والش ما نزلت آية إلا وقد علمت فيم أنزلت وأين أنـزلت! إن ربي وهب لي قلباً عقولأ ولساناً سئولاً.

 وروى نمـانمائة حديث وئمانية وأربعين حديثاً.
 سنة اثنتين وثلاثين عن بضع وسنين سنة .

 غيره ما نزلت آية من كتاب اللّ إلا وأنا أعلم فيمن نزلت، وأين نزلت! ولر أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الشّ مني تناله المطايا لأتيته) .
وأخرج أبو نعيم عن أبي البختري قال: قالوا لعلي : أخبرنا عن ابن مسعود قال: علم القرآن والسنة ثم انتهى،
وكفى بذلك علماً.
 نم الطائفي ابن عم النبي : عباس فال: مسح النبي

(Y)وانظر ترجمته في الملاصة

 وقال له أيضناً : (اللهم آته الحكمة) وفي رواية (اللهم علمه الدمكمة) .



وأخرج من طريق عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن منجاهل قال : قال ابن غباس


وأخرج اليبهتي في اللدلائل عن ابن مسعود قال : (نعم ترجمان القرآن عبد اللة بن عباس) . وأخرج أبو نعيم عن مجاهد قال : أكان ابن عباس يسمى البحر لكثرة علمر علمه: وأخرج عن ابن الحنفية قال: كان ابن عباس حبر هذه الأمة .
 سئولاً وقلباً عقولاًا .


 عباس على تفنير القُرآن فالآن قد علمتـ أنه أوتي علماً .
 المنذر المدني (1) سيد القراء كتب الوحي وشِهد بدراً وما بعدها له مائة وأربعة وستون حديثاً:
وكان ربعة نحيفاً أبيض الرأس واللنحية، وقد أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة واللسالم أن يفرأ عليه رضي عنه. وكان ممن جمح القر آن وله مناقب جـمة رحمه الله تعالى .
 عتمان رضي الله عنه .
 جبل، وزيد بن ثابتـ، وأبو زيل.

وقال ابن عباس : قال أبي لعمر بن الالخطاب: إني تلقيت القرآن ممن تلقاه من جبريل عليه السلام:وهو رطب

(1) وانظر ترجمته في الطبقآت لابن سعد

 وعن أنس قال : قال رسول الل
قال السيوطي : وأما أبي بن كعب فعنه نسخة كبيرة يرويها أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عنه، وهذا إسناد صححيح. وقد أخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم منها كثيرآ، وكذا الحاكم في مستدركه وأحمد في مسنـده.

ثامناً : زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو النجاري المدني (Yاتاتب الوحي وأحد نجباء الأنصار
 سعيد: لما مات زيل قال أبو هريرة: مات حبر الأمة توفي سنة خمسس وأربعين وقيل سنة ثمـان وقيل : سنة إحلى

وخمسين


 وزيد وابن مسعود.

تاسعاً : أبو موسى الأشعري(T) : عبد الله بن قيس بن سليمان بن خضّار الأشُعري أبو موسى هأجر إلى الحبشة وعمل على زبيد وعدن، وولي الكوفة لعمر والبصرة، وفتح على يده تستر وعدة أمصار.

قال الهييم : توفي سنة إثنتين وأربعين وقيل غير ذلك . عن أبي هريرة: أن رسول الله قال مسروق: كان القضاء في الصحابة إلى ستة : عمر، وعلي، وابن مسعود، وأبيّ، وزيد، وأبي موسى . وقال الشعبي : يؤخذ العلم عن ستة: عمـر وعبد الله وزيد يشبه علمهم بعضه بعضاً وكان علي وأبي وأبو
 وعن صفوان بن سليم قال : لم يكن يفتي في المسجد زمن رسول اللهُ غئَ غير هؤلاء: عمر وعلي ومعاذ وأبي

- موسى

عاشراً: عبد الله بن الزبير (8 بن العوام الأسدي المكي المدني، أول مولود في الإسلام وفارس قريش، شهل
 (


 (Y/ / ا


اليرموك وينويع بعد موت يزيد، وغلب على اليمن والمجاز والعراق وخراسان وكان فصيحاً شُريفاً نسجاعاً لسـ| أطلس . قتل بمكة سنة ثلاث وسبعين، ومولكده بعد الهجرة بعشرين شهراً.

 نسسخا المصاحف وقال: إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ما تال السيوطي رحمه الله : وقد ورد عن جمماعة من الصحابة غير هؤلاءاليسير من التفبير ،كأنس وأبي هي



## ألتابعون والتفسير بالمأثور

قال الحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية: أعلم الناس بالتفسير أهل مككة، لأنهم أصحاب ابن عباس،، كمجاهِ



هذا، وقد امستهر بالتفسير من التابعين:
 عرضت على ابن عباس القرآن ثلاثيّن مرة ؤثقه ابن معين وأبو زرعة .
قال ابن حبان: مات بمكة سنة اثئتين أو ثلاث ومائة وهو ساجد ومولنده سنة إلحدى وعشُرين . تال سفيان الثوري : خذوا التفسير منْ أربعة: مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والضحاكُ .
 وعنه أيضاً قال: عرضت المصحف: على ابن عباس ثلات عرضات أقفَ عند كل آبة منه، :وأسأله عنها فيما
نزلت؟ وكيف كانت؟

وقال خصيف: كان أعلمهم بالتفسير مجاهذ.
وقال الثوري : إذا جاءك التفسير عن: مجاهد فحسبك بـي به
قال ابن تَبمية: ولهذا يعتمد غلى تفنّيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم (!) .
(r) الإنقان /r / / .
(1) سورة البقرة / • •




ثانياً: سعيد بن جبير الوالبي مولاهم الكوني الفقيه أحد الأعلام(1) وقال اللاللكائي : ثقة إمام حجة. قال عبد

 مقتل ابن جبير، فلما بان الرأس قال : لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ، نلما قالها الثالثّة لم يتمها رضي اللّ عنه . '

 بالتفسير، وكان عكرمة أعلمهم بالسير، وكان الحسسن أعلمهم بالحالال والحرام(ب)، ثالثة : عكرمة البربري (ז) مولى ابن عباس أبو عبد الله أحد الأئمة الأعلام. قالل الشنبي : ما بقي أحد أعلم بكتاب
 حاتم والنسائي . ومن القدماء أيوب السختياني قال مصعب: مات سنة خلي خمسس ومائة . قال السيوطي : فال الشُعبي : ما بقي أحد أعلم بكتاب اللّا من عكرمة، وفال سمالٌ بن حرب: سمعت عكرمة يقول: لثد فـسرت ما بين اللوحين.
وقال عكرمة: كان ابن عباس يجعل في في رجلي الكبل، "ويعلمني القرآن والن والسنن، وأخرج ابن ابن أبي حاتم عن سمالٌ قال: قال عكرمة: كل شيء أحدثكم في القرآن فهو عن ابن عباس (2)



 مليا خلا أربعة أحاديث.
خامساً: عطاء بن أبي رباح القرشي (1)، مولاهم أبو محمد الجندي اليماني، نزيل مكة وأحد الفقهاء والأئمة.


 (r) انظر الإتقان (Y)




 للثيرازي
 (Y) انظر ترجمته في الخلاصة (r7/r، ميزان الاعتدال

 قال حماد بـن سلمة : حججت سنة مأت عطاء سنـ سنة أربع عثبرة ومائة .

 عشرين



عن خفصة بنت سيرين قالت: قال لي أبو العالية قرأت القرآن على عمر رضي الله عنه بلاث مرات








قال معمر : سمعت قتادة يقول: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئأ، وعنه قال؛ ما: شُمْعبٌ شيئًا إلا وحفظته :











عائر آ : عطية بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي أبو الحسن الكوفي ضعفه الثوري وهشيم وابن عدي وحسن لـ الترمذي أحاديث قال مطين : مات سنة إحدى عشّرة ومائة(1). الحادي عشر : الربيع بن أنس بن زياد البكري الحراساني المروزي بصري كان عالم مرو في زمانه . قال أبو
 توفي سنة تسع وثلانين ومائة(؟).
الثاني عشر : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري المدني ضعفه أحمد وابن المديني والنسائي وغيرهم . وكان
 ومائة) (H)

فهؤلاء قدماء المفسرين وغالب الأقوال التي يسندونـها تلقوها من الصحابة رضي الله عنهم. وبعد عصر الصحابة والتابعين جاءت طبقة فجمعت أقوالها في كتب مدونة كتفسير سفيان بن عيينة، ووكيع بن الجراح وشعبة بن الحجاج، ويزيد بن هارون، وعبد الرزاق، وآدم بن أبي إياس، وإسحاق بن راهويه وروح بن


 والاستنباط، فهو يفوقها بذلك(t)

## أشهر كتب التفسير بالمأثور

أولأ : جامع البيان في تفسير القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري، الإمام الجليل، المجتهد المُطلق، صاحب التصانيف المششهورة وقال شُيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما التفاسير التي في أيدي اليدي الناس، فأصحها تفسير ابن جرير الطبري، فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة، وليس فيه بدعة، ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل بن بكير والكلبي) . والكتاب مطبوع متداول بين أهل العلم . ثانياً : بحر العلوم لأبي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي المعروفـ بإمام الهـدى الـئ وقد قمنا بحمد الله تعالى بتحقيقه بالاشترالك مع الدكتور زكريا الشوتي، والدكتور أححمد الجمل، وقام بطبعه دار الكتب العلمية.
(1) انظر ترجمته في: الخلاصة 1 (1)
 .1ヶそ/1





ثالثأ : الكشف والبيان عن تفسير القُرآن لأبي إسحق أحمد بن إبراهيم الُعلبي النيسابوري ألمقرىء، المفسره وهذا التفسير فيه القرآن بما جاء عن السلفـ مع اختصاره للأسانيد اكتفاء بذكرها في مقدمة إلكتاب : رابعاً : تفسير الوسيط للواحدي، وهو كتابنا الذي بين يديك وسنفرد الكلام عليه .
خامساً : معالم التنزيل لأبي محملا الحسين بن مسعود بن محمد المعـروف بالفـراء البغوي الفقيـه المُافـف|


متداول بين أهل العلم وطبعته دار المعرفة.
سادساً : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبذ الحقي بـن غالب بن عطية الأندلنـين المغربل| الغرناطي الحافظ القاضي، وهو كتاب طبع في المغرب. وصدر سنة 199 اعن دار الكتب العلمية بطبعة جديل|" منقحة .



 مشهور متذاول بين أهل العلم .
 السيوطي الشُافعي المسند المححق حاحبَ المؤلفات الفائقة النافعة، قال: وقد جمعان | القرآن . وهذا الكتاب صدر بطبعة جديدة في ست بجلبات عن جار الكتب العلمينة.

## التفسير بالر أي

يطلق الرأي على معاني متعددة، كالاعتقاد والاجتهاد والقياس، ومنه أصحاب الرأي أي القياسن.
والمراد بالرأي هنا الاجتهاد وعليه فالتفسير بالرأي عبارة عن تفسير القرآن بالاجتهاد بّبذ معرفة المفسر لكالما
 على أسباب النزول، ومعرفته بالناسخ والمنسوخ من آيات القرآن وغير ذلك من الأدوات التي يحتاج إليها إلمفسر (1) وقد اختلف أهل العلم في جواز التفسير بالرأي وعدمه، فذهب قوم إلى عدم جوازه وقالوا : لا يُجوز لأحد تفسير


وقوم ذهبوا إلى عكس ذلك فلم يروا بالتفسيز بالرأي بأساً، وهم الأكثرون من السلف الصصالح و'العلماء. أشهر الكتب المصنفة بالرأي والاجتهاد.

أولاً: تفسير مفاتتح الغيب لفخر المدين محمد بن ضياء الدين عمر الرازي المُّهور بخطيب الريّ . ثانياً: أنوار التنزيل وأسرار التأويل لقاضي القضاة ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمـر بن محمد بن علي البيضاوي الشانعي .
ثالثا" الجامع لأحكام القرآن للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بـن أبي بكر بن فرح الأنصاري .
 الغرناطي، وقد قمنا بتحقيق هذا الكتاب لدار الكتب العلمية، وغير ذلك من المير المصنفات التي احتوتها المكتبة الإسلامية في التفسير بالرأي .
هذا ونكتفي بما ذكرنا عن التفسيرب بالرأي حيث إنه لم يتعلق بموضوع كتابنا كبير تعلق" (1).


مما لا شك فيه أن التعرف غلى مُصادر المفسر يعتبر دورآ أسابياً في تحديد منهجه،، والممنطق الأساسي ولم
 والأخذ عن كتب أهل المعاني وأرباب هذا الشُأن ونستطيع أن نوجز الكلام على مصادره فيمنا يلي ؛ اولاً : القرآن الكريم

وهو تفسير بعض آيات آلقرآن بما ورد في القرآن نفسه فإن القرآن يفسر بعضه بعضآ، فما أممل :في مكان





 ثانياً : الحلديث الثـريف
 إليك الذكر لتبين للنّاس ما نزل إليهُم ولعلهـم يتفكرون (0)



 يقول : والله ما لدينا من الآخرة إلا مثل منا يجعل أحدكم إصبعه هـذه: في اليم، فينظر بـم بـرجع : رواه مسلم عـلـ يحيى بن يحيـى ثالثاً : تفسير الصحابة

(1) سورة البققرة/YYI
(Y) سورة المائدة/ 0 .

تعالى : غولا على الذين إذا ما أتوكُ لتحملهمه(1) قال : قال ابن عباس : سألوه أن يحملهم على الدوابِ. والكتاب فيه من ذلك الكثير وسيطالعكك من أقوال الصحابة رضي الله عنهم وتفسيرهم للقرآن الكـريم ما تقرّ به عينك. رابعاً : تفسير التابعين
 وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء وغيرهم، وقد ذكر منها الواحدي في تفسيره هنا كثرة كاثرة فمنها على سبيل المثالل، قال الواحلي عند قوله تعالى : ويختص برحمته من يشاه|(r) قال عطاء: يريد اختصك وتفضل عليك وعلك وعلى أمتك بدينه

 خامساً : تفسير أتباع التابعين ومن بعدهم
لقد استعان الواحدي في تفسيره لأي كتاب الله تعالى بأقوال هؤلاء كالكلبي ومقاتل بن سليمان وسفيان بن عيينة
 كادت لتبدي به| (0) قال مقاتل كادت تصيح شفقة عليه من الغرق. وبعد : فهذا جزء من كثير مما ملأ به الواحدي رحمه الله كتابه (الوسيط) من أقوالل الصحابة والتابعين وتابعيهم في تفسير آي الكتاب الحكيم. سادساً : تفسير أهل المعاني
لقد استعان الواحدي في تفسيره كذلك بتأويل أهل المعاني لآيات كتاب الله تعالى منهم : أولاًا : معاني الفراء أبي زكريا يحيسى بن زياد.
 ثالثاً : تهذيب اللغة للأزهري .
 خامساً : مجاز القرآن، وغريب القُرآن، ومعاني القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى اليمني البصري. سادساً : معاني القرآن لأبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط المـجاشعي
 سابعاً : كتب أهل اللغة

لقد استعان المصنف في كتابه بكلام كبار النحويين في بعض المسائل النحوية في كتابه أمثال سيبويه والخليل، ، ولقد تكلم الواحدي في بعض المسائل النحوية والصرفية في الكتاب، ونقل عن سيبويه في مواضع قال عند قوله

 ثامناً: كتب القراءات

ذكر الواحدي في تفسير الوسيط بعض القراءات التي وردت في بعض الآيات الكريمة مما بيل علنى سعة الرجل، وكثيرآ ما ئاتي بتوجيه تلك القراءة من حيث المعنى .


لقد التزم المصنف رحمه الله منهجاَ أشار إليه في مقدمة كتابه بقوله إنه جمعه وسيطاً بين البسيط والوجيز ومن هنا
 وأيضآ لا يخلو الكتاب من آراء لأهل اللرأي وأصحاب المعاني فيما كان يستأنس به الواحدي من توضيح آيات الذكر
 فسر الواحدي في پالوسيطه آيات كتاب الله تعالى على النحو التالي : أولاًا : فسر القرآن بالقرآن.
ثانيآ : فسر القرآن بالحديث النبوي إذا كان هنالك حديث يبين معنى الآية.
 رابعاً: تكلم على أسباب النزول وله في ذلك مصنف مشهور وهو كتابه الموسوم ـ بـ (أسبباب النزول"). خامساً : أوضح ألفاظ القرآن بأقوال أهل اللثغ المة والمعاني سادساً : تعرض أحيانآ لبعض المسائل الفقهية. سابعاً : تعرض قليلًا لبعض المسائل النحوية . ثامناً : ذكر في مطلع كل سورة ما ورد فيها من أحاديث من فضلها، هذا وقد قمنا بتحقيق الكتاب موزعآ بيننا على النحو التالي : أولأل : من أول القرآن إلى نهاية سورة الأنعام قام بتحقيقه الدكتور أحمد حمدل صيرة وحصل به على درجة العالمية (الدكتوراه).

ثانياً : من بداية سورة الأعراف إلى نهاية سورة الكهف قام بتحقيقه الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض وقد قام مكتبنا بإعداد الكتاب كله للطبع .
ثالثاً : من بداية سورة مريم إلى نهاية سورة الصافات قام بتحقيقه اللدكتور عبد الـرحمن محمد علي عـويس وحصل بـه على درجة العالمية (الدكتوراه) .
رابعاً : من بداية سورة (ص) إلى نهاية الكتاب قام بتحقيقه الدكتور أحمد عبد الغني النجولي الجمل وحصل به على درجة العالممية (الدكتوراه) . وكتبه


## اسمه ونسبه وأسرته :





 بعض أفرادها للدرس والتحصيل . والواخدي كان أحد إخوة ثلالثة :
 العلماء الذين عقدت لهم مجالس الإملاء وهو من أبناء التسعين(o) . وبهذا تكون أسرة الواحدي قد خرجت علمين أحدهما في التفسير والآخر في الجديثـ. وأما الأخ الثاني للنواحدي فهو: أبو بكر محمد بن أحمد الواحدي، كان يشتغل بالتجارة ويغبّى مجالس العلّاء

 والنهاية لابن كثير المسيرة بيروت رطبقات المفسرين للداودئ ال






$$
\text { أحمد صـرِة } 1 \text { / وما بعـذها والدكتور عبلذ الرخحمن عويس جـ وما بغدها. }
$$










## نشأته وحياته العلمية:

لم يحفظ لنا التاريخ شيئً يذكر عن حياته الخاصة. ولم تذكر كتب التراجم عنها إلا كلمـات قليلة تناقلتهـا المصادر دون أن تضيف إليها جديدآ. فلا يتجاوز المتناقل عنها:



 البسطامي النيسابوري وكان الثئخ أبو عمر - الثيّيخ الأول للواحدي ـ من بيت علم عريق من ساللة الإمامة، والذي






 النزول): نقال: :حدثنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، إملاء في (دار السنة) يوم الجمعة بعد الصالاة، من شهور سنة عشر وأربعمائة قالذ (1): . . . . . .

لم يقتصر الواحدي على الدراسة داخل نيسابور فقط بل قام برحلات علمية خارجها بلغت من الكثرة حدا جعل


القارى، يقول الواحدي:
ولو أثبت المشايخ الذين أدركتهم واقتبست عنهم هذا العلم من مشايخ نيسابور وسائر البلاد التي وطئتها لطال
الخطب ومل الناظر (v)
(1) انظر أسباب التزول للواحدي تحقيت الأستاذ الـــد صقر ص 0.
(0) انظر المرجع المسابن 109/8.


(V) انظر مثدمة تفسير (البسيط) للواحدي .

يتميز الواحدي بتنوع مصادر ثقافته فلمم يقتصر على دراسة علم واجحد من العلوم أو النهل من معينه أبل نهل مر أثوى مناهل العلم الفياضة في عصره، فطّاف على شوامح أعلام الأمة ممن أنس فيهم رشذه العلِمْي وْتتلمذ علم
 والنحو والآداب والقراءات وغيرها . وقد بلغ شيوخه من الكئرة إلى الحد الذي جعله يلـي لنفسه خشية الإملال فاقتصر على جملة من 'أُشهرهم ومن ثم فسأكتفي بذكر طائفة من شيوخه الذين اشتهر أخذذه عنهم.
من شيوخه في علم التفسير :
 وأبرزهم تأثيرآ فيه كمفسر كان أوحد زمانه في التفسير وعلوم القرآن عالماً بارعاً في العربية ححافظاً موثقآ وفزّد زمانه في
 العالم بوجوه الإعراب والقراءات(1) (1)

1 ـ الشيخ القّاضي: أبو عمر جمالل الإسلام: سعيـد بن هبة اللّ بن محمـد بن الحسن البنبطامي. قـال فـيم
عبد الغافر الفارسي : من ساللة الإمام اللني انتهى إليه أمر الزعامة لأصحاب الشافعي توفي سنة Y •م هجرية.

 عارنآ بالعربية)

 ₹ ـ الحسن بن محمد بن أحمد بن مُحمد الهروي أبو علي بن أبي أسامة المكي حدثُ غن أحمد'بن إبراهيم
 الفراء ${ }^{\text {(1) }}$

## ومن شيوخه في علوم اللغة والأدب:

 وتخرج به جماعة من الأئمة منهم الواحدي (0) . قال عنه الثعلبي : إمام في الأدب جاز السبعين في خلدمة الكُتب وأنفقت

$$
\text { (1) انظر أنباه الرواة للقفطي /119، والواحدي ومنهجه في التفسير ص } 79 .
$$


(r) انظر المرجع السابق ب/T/ .




عمره في مطالعة العلوم وتلدريس مؤدبي نيسابور ولد سنة £ \& هـ ومات سنة •؟ \& هجرية. ومن شيوخه في علم النحو والتصر يف والمعاني :
1 - أبو الحسن علي بن محمد إبراهيم القهندزي الضرير النيسابوري كان من أبرع أهل زمانه في لطائف النحو
وغوامضه أخذذ الواحدي عنه النحو وعلق عنه قريباً من مائة جزء في المشكلات(1) . والتهندزي : نسبة إلى تهندز نيسابور. والقهندز: الحصن أو القلعة في وسط المدينة(r).
 نقال: (شيخ فاضل نحوي كبير كثير الحفظ قدم نيسابور وأفاد واستفاد وطاف البلاد ولتي الكبار وله النظم الفائق وكان من أفاضل العصر مات قريباً من الخمسمائة)(ث)

## ومن شيوخه في القراءات:

1 ـ أبو القاسم علي بن أحمد البستي. أحد الأئمة في هذا العلم أخذ القراءة عن أبي بكر بن مهران وعنه أخذ القراءة أبو الحسن الواحدي (8)

Y - أبو عثمان سعيد بن محمد الحيري المقرىء الزعفراني المتوفى سنة YTV هجرية أخذذ القراءة عن ابن مطر
;عنه أخذ الواحدي ومو ممن انتهت الرياسة إليه في علم القراءات(م)


₹ - ومن أشهر شيوخه وأبرزهم تأئيرآ فيه كمفسر : الإمام العلامة أبو إسحاق أحمد بن بن محمد بن بن إبراهيريم الثعلعبي المتوفى سنة §TV \&ــ. إمام بارع روى القُراءة عن علي بن محمد الطرازي وروى عنه القراءة أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي المفسر(V)

قعد الواحدي للإفادة والتدريس سنين وتخرج على يديه طائفة من الأئمة سمعوا منه وقرأوا عليه، وبرز العديد منهم في مختلف فروع العلم نذكر منهم على سبيل الممال لا الحصر :





 (V) انظر غابة النهاية في طبفات القراء / / . 1 (V).


 (r) 0 (ra

 ع ـ أبو القاسم يوسنف بن علي بن جُبارة الهذلي المغـربي (المتوفى سنة 70 ع هـ) المقرىعه المتكلم النحوع صاحب كتاب الكامل في القراءات أخلذ القُراءات عن الواحدي(0) 0 - علي بن سهل بن العباس أبو الخسن النيسابوري المفسر المتوفى سنة (9§ هـ (9)

ثقانته وعلمه :
 لا يكون إلا بعد التضلع في شتى الغلوم خِصوصاً علوم اللغـة وآدابها والمعرفة بطرائق العربَ في كــلامها ومنازعمر في بيانها وتبيانها .
من أجلِ ذلك فقد بدأ مساره التكويني بتأسيس قاعدة علمية عريضة تتمثل فيها أبرز مكونات النتخخصية العلميم

 مرحلة الشيوخ العليا والتخصص والتفرد والشُمول والنسعة في مصادر العلم والثقافة .
ولعلنا نرى أثر ذلك واضحاّ في تفسنيره حيث صب فيه كل روافلذه العلمية وانعكست ثُقافنه وأدبه في أسلوب التفسيري وإن امتدت أبعادها إلى مصنفاته الأنخرى لا سيما في الحقل اللغوي والأدبي .
1 ـ ـ تبحره في علوم اللغة والنحو: أيقن الوأحدي في بداية حياته العلمية أن أهم ركائز تكوينه العلمبي تتمثل في
 الذهبي : (وكان رأساً في اللغة العربية) وفال فيه اليافعي : (والإمام المفسـر أبو الحسن علي بن أحمــن الواحـــي النيسابوري : أستاذ عصره في النحو والتفسير) (و)

(1) نسبة إلى 'خوار إحدى قرى بيهن.

(Y) انظر الأنساب للسمعاني 19/ (Y) . YON/0 انظر طبقات الشافعية (Y)
(V) انظر مرآة الجنان (V)

 علمه، واستفادوا من نوائده)(1) وقال فيه ابن تغري بردي : (كان إماماً بارعآ محدئّ)(1)" .



 ويفند آراء المخالفين ويبطل قولهم. كما كان شهاباً رصدآ لأهـل البدع والضهالة الة .
ه ـ تبحره في الأدب والنقد: لأن الواحدي يعلم علم أليفين أن من أهم المكونات العلمية التي يرتفي بها العالم إلى مرتبة علمية لابد وأن يكون أديباً ذواقاّ للغة، متبحراً في علومها، حفياً بالـيا بالقيم الجمالية الأدبية في مأثور القول شعره ونُره .

لذلك كله نقد شنغف الواحدي بالأدب، وازداد شغفه عمقاً بتّحره في دراسة العلوم اللغوية، وحرص على تطبيق ذلك عملياً. وكان من أروع أعمال الواحدي في هذا المجال شرحه لديوان أبي الطبب المتنبي الذي يعد ـ عند ألمية
 مستوفى، وليس في شروحه مع كثرتها مثله . . . (8) ماني

 شاهعة في هذا المجال. لكنه قلما كان يعرض أشعاره على الرواة فلم يظهر من شعره في أسفار الأدب إلا ما أنشده

لخاصته وصفوة أصدقائه(0) .
تبحره في التفسير : أما من حـيث التفسير فإننا لم نر مفسرآ غير الواحدي قد قام بتفسير القرآن الكريم ثلاث
 على ثلاثة دعاثم وتتمثل في رؤية النص القرآني وفهمه في ضوء علوم اللغة والنحو والأدب . ويدلك على صحة نظريته في التفسير وتثبيت أركانها استمدادآ من مناهج السلف وأقوالهُم في ضرورة استكمالي المفسر لأدواته قبل التصدي للتفسير . ولقد أفاض في ترسيخ أسس منهجه وأخرجه في ستة عشُر مجلدآ وقد وصفه القفطي بالتفسير الكبير فقال: (وصنف التفسير الكبير وسماه البسيط)(1) .
 وأعظم فائدة على متحغظيه وأصحابه. وأخيرآ قام بعمل تفسير وسيط بين البسيط والوجيز ويضمنه كيثيرآ من المأثورات النبوية وأقوال الصحابة والتابعين .

ومن هذا يتضح لنا أن الواحدي قد بِلك طرقآ ثلاثة لم يسبق إليها من علماء التفسير وأهل التأويل(1) (1)

 النزول) نقال : (. . وأفردوا فيه تصانيف: منهم علي بن المديني شيخ البخاري ومن أشهرها تصنيف الواحدي فيز . ${ }^{(1)}$

وظل كتاب الواحدي هذا عمدة الباحيُين والدارسين منذ تأليفه إلى اليوم وظفر بالمجد والحخلود.







 الواحلي - في ترجمته (ومنه أخذ أبو حامد اللغزالي أسماء كتبه الثلاثة) (م)

أولاً : في التفسير :
1 ـ البسيط في تفسير القرآن الكريم؛: وهو أكبر تفاسيره وأقدمها تأليفاً كما صرح بـذلك الوأحديُ نفسه في
 Y - الوسيط في تفسير القرآن الكريم ـ اللذي نحن بصدد تحقيق جزء منه ـ وقد حظي هذا التفسير بشُهرة فائقة وعناية كبيرة من أهل العلم فذكروه بالثناء والتُقدير .

 أدى الحضرمي بهذا الكتاب خدمة جليلة لتفنسير الوسيط.
r ـ الوجيز في تفسير القرآن العزيز : وهو مطبوع ومخططوطاته منتئرة في المكتبات وقد اشتُهر شهُرة لا تقل عن

ع ـ معاني التفسير(1)

- 0 - مسند التفسير (1)

7 ـ 7 - مختصر التفسير)

^1 - جامع البيان في تفسير القرآن().
ثانياً : في علوم القرآن :
1 ـ أسباب النزول وهو من أعظم ما صنف في هذا العلم(8)
Y ـ ن نفي التحريف عن القرآن الشُريف(م)
r ـ ـ مقاتل القرآن الكريم وهو من الكتب التي اندئرت للواحدي ولم يذكرها مترجموه وإنما ورد ذكرها في كتب أخرى)
₹ - مختصر في علم فضائل القرآن . ذكره صاحب كشف الظنون وهو يشتمل على الأحاديث الواردة في فضائل القرآن الكريم"

ه - رسالة في شرف علم التفسير: وهي مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم (• • مجاميع) وتد ذكر فيها
الواحدي الأحاديث والآثار الواردة في فضل الاشتغال بعلم التفسير .
ثاليأ : في النحو :
رابعاً : في الأأدب والعلوم الأبر في علم الإعراب ولا أثر لهذا الكتاب إلا في مراجع التراجم(1) .


 البسيط والوسيط والوجيز. ونسمى هذه الثلاث الحاوي لجيا لجميع المعاني يأتي كل منها. (r) وذكر أنه يوجد بمكتبة داماد زاده باستامبول تركيا برتم 191 . 19 .

(0) انظر معجم الأدباء
. rr / / $\gamma$






- 「

ع ـ كـتاب المغازي : أو مغازي النبي - 0 - كتاب الدعوات والمخصول(1)

7 - الوسيط في الأمثال : مخطوط في خزانة الرباط ناقص الآخر وفيه خرم من وسطه(0).

اهتمت جميع مصادر تراجمه بتاريخ وفاته دون العناية بتاريخ مولده فتذكر جميعها أنه توفي بنيبسابوز بعد مرض طويل ني جمادى الأولى سنة 7 § هجرية: وقد شاخ وأنه من أبناء السبعين. 7 (7) ، .



 ص 1 1.1






من أول الكتاب إلى نهاية سورة الأنعام
أرلأ: النسخ المحوظة بدار الكتب المصرية:




 الحاثية عند بئثه وانتهائه.
واككملت مذا النص من النسخة (أ)، (ج).

التحقيق بحرف (د)

 تاريخ كاتبها.
ثاناي: نسخخ معهد المخطوطات العربية:
 العربية لمخطوطة (رتم 4 تفسير بمكتبة أحمد الكالث باستانبول) يعع القرآن الكريم كله ني

 به والأرحامه.
كنبت بخط نسخ نفيس جدآ ضبط معظهها بالشكل وعليها حواش قيمة ومةابلات كتبت بخط الفقيه هحمود. .
جلبي زاده في سنـة • VEهـ.

وقد اعتمدت عليها في التحقين ورمزت لها بالرمز (أ).

مقدمة التُحر|تق $\qquad$
ثالهاً : نسـخ مكتبة الحامع الأزهر :
 ورقة وما خِص هذا البحتث يقع في Y Y ورقة وتحمل رقم

كتبها أحمل بن عبل الوهابب الأنصاري في سنة VIV هـ في Y شُعبان وفي كل ورقة
كلمة تقريباً .
ويغلب البياضى على أُطرافها مما يُّعذر على الققارىء إتمام قراءته ولكني استعنت بها لوضوح باقي الكلماط داخل الصفُحات.

ورمزت لها بالرمز (ب).
رابعاً : نستخ مكتبة بلدية الإسكندربة :
-V نسخة بخط النبتخ المقروء أغلبها مششكول الكلمات وتبدأ من أول الكتاب إلى آخر سوزرة المائدة وعلددها
 .
ورهزتت لها بالرمز (هـ).
عملي ثي تعحقيت الكتاب
لقد اعتنيت بتححيت هذا الكتائب وإخخراجه للمسلمين عناية تتفق ومقداره الجليل من كتب التفسير؛ ولم أضمر|
بوقتي وراحتي في سبيل إخراجهه - بقلد جهجدي وطاقتي - على أحسس ضورة بححيث لو رآه مؤلفه الوااحلي رسمه تعالى لقرت به عينه و2عالي بخخر .

وأملي كذلك إن رآه مشايهي وطلبة العلم وإنحواني أن تنالني منهم دعوة صالحة وهذا ما بِرجو الغبد الضععيفـ مر| مشل هذا الذجهد

وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل ذخحيرة لي في صحيفة حسناتي يوم لا ينفع مالٍ ولا بنون إلا من أتحما -الل بقلب سليم

وتد كان عملي في تتحقيق هذا الكتأبس علىى النحو التالي :
1

 أصح العبارات وأقٌ بها للصوابِ سواء كانت من الأصل أو من غيرها . ع ـ دونت اللخلالات بين النستخ في إلحاشية.
 ذلك في الحواشي وكذا تصحيح الأخطاء النُحوية والإملائية.

T - إذا كانت هناكُ سقطات في بعض النسخ أو بياض أو خرم فإني أضع العبارة بين معقوفتين هكذا ( ) وأشير إلى ذلك في الحاشية.
V الزوجي (ظهر) .

$$
\begin{aligned}
& \text { ^ - ضبط الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والكلمات التي يخشى من قراءتها غير سليمة. } \\
& 9 \text { ـ ـ تخريج الآيات القرآنية التي جاءت للاستثهاد بها من سورها برقمها. } \\
& \text { • } 1 \text { - ترقيم آيات الككتاب لسهولة الوصول إليها حسبما جاء في المصحف الشريف. }
\end{aligned}
$$


 تلقي الكتابين بالقبول .
وإن لم يكن الحديت في الصحيحين أغزوه إلى كتابه تفصيلُا كما سبت ثم أذكر الحكم عليه إن لم يحكم عليه صاحب الكتاب الذي وجدته عنده.

وإن لم يكن في السنن عزوته إلى مجمع الزوائد للحافظ الهيئمي وذكرت ما قال فيه وإذا أشار الواحدي إلى
كتاب بعينه رجعت إليه أولاُ.
r r ـ ت تخريج القراءات الواردة من كتب القراءات أولاُ ومن غيرها إتماماً للفائدة . ٪
£ ـ ت تخريج الأبيات الشعرية من دواوينها إن أمكن الحصول عليها وإلا فمن كتب الأدب واللغة حسبما يتيسر
1 1 - ترجمت للأعلام الواردة في الكتاب بذكر اسم العلم كاملًا وتاريخ مولده ووفاته مع زيادات يتطلبها المقام ودونت اسم المرجع' الذي رجعت إليه في ذلك تحت اسم كل علم

 فالرجاء كن يطلع على ذلك أن ينبهني مشكورآ ورحم اللّ امرءآ أهدى إليٌ عيوبِ. فهذا جهد المقل وحسبي الها ونعم الوكيل.

مقدمة النـا||
-
$\cdot 5$


من سُورة الأعراف إلى سورة الكهف
لقد اعتمدنا في هذا الكتاب على النسخ التاللية:


ورمزنا لها بالحرف (أ) .


(YQ - YY)
منهبنا في التُحقيتي
قمنا في العممل بما يلي:

منها
ثانياً : تحريج الآيات الترآنية .
ثالثاً : تحريج الأحاديث النبوية . رابعاً : تخريج الآثار.
خامساً : تراجم الأعلام الواردة في النصى.
سادساً : شرح الألفاظ الللغوية مستعينين في ذلك بمعاجم اللغة. سابعاً : التعليتي على بعض الموضبوعات الفتهية. ثامناً : النعليت على بعضص المسائل النحووية.
تاسباً : توثيت الأبيات الشُعرية وضبطها بالشُكل .
عاشر آ : التعليت على بعضى القراء|ت التي أشار إليها المصصنف. الحادي عثّر : وضم المصحفف في الكتاب من أوله لااخخره . الثانتي عشر : : وضع فهارس شاملة لنكتابن. وآخر دعوانا أن الحمد للهُ ربّ العالمين

## نسخ الكتاب المخطوطة



من سورة مريم إلى آخر الصافات
أولاً : النسـخ المحفوظة بخزانة دار الكتب العربية :
1 - نسخة محفوظة تحت رقم (Yا (I م تفسير) بخط عبد الغفور بن عبد الغفار الواعظ البغدادي كتبت بخط نسخ
 ورمزت لها بالرمز (أ)


 بالرمز (ب).

 الثاني من الورقة (أ: (V) ومنها، وقد رمزت لها بالرمز (د)، هذا وتبلغ مسطرة هذه النسخة (V) سطرآ.


 لهذه النسخة بالرمز (ج (ج)).

ثالثً : نسخ مكتبة الجامع الأزهر :






## المنهج المتع في التحقيق

1 - جمعت ما تيسر لي جمعه من النسخ سواء كانت مخطوطة أو مصورة عن نسخ مخطوطة على ميكرون||لم (فيلم صغير).
r - جعلت أقدمها نسخاً هي الأصل ورمزت لها بالرمز (أ) وهي النسخة رقم (ا با م تفسير).
 كانت هذه العبارة من الأصل أو من النسخ الأخرى.

ع - أثبت الإختلافات في الحاشية: وقد راعيت في ذلك أن أئبت من الاختلافات ما به يتغير المعنى أو يختلـ
 طائل من ورائه ولا فائلدة منه.

هكذا ( ) ، وأشير إلى ذلك في الحلاشية، وإذا كان هنالك سقط من الأصل أو خرم فإني أقوم بتصحيح العبارة من النـ الأخرى وأشير إلى ذلك في الحاشية، كما حدث في أول سورة مريم وآخر سورة الأحزاب وأول بُبنًا.

7 - خرجت الأحاديث من كتب الحديث وتتمة للفائدة ذكرت الكتاب والباب والصفحة والطبعة من الكتاب الكنهي رجعت إليه طالما تيسر لي ذلك.

وإذا كان الحديث واردآ في صحيح البخاري أو صحيح مسـلم اكتفيت بتخريجه منهما ولا ألثفت إلى ما سواهم إلا إذا كانت هناك فائدة .

وأما إذا لم يكن واردآ فيهما فاني لا أكتفي بتخريجه من هذا الحديث حتى أستطيع الحكم عليه أصحيح هو م ע

وإذا لم يتيسر لي الحكم على حديُت بالصحة أو الضعفـ عن طريت إحلى الكتب المعتمدة في علم الحديـ
 بينت أنه حديث صحيح من هذا الوجه وإن رأيت أن علماء الجرح والتعديل تد حكموا على بينــد هذا الحـــدير| بالضعف أو على بعض رجاله بينت أنه حليث ضععيف من هذا الوجه.

V
الجزري أو غيرها من الكتب الأخري.

1 ـ ترجمت للأعلام الواردة كل علل حسب اتجاهه وعلمه فرجال الحديث ترجمت هم مبن كتب الرجال ولي ها
وتفة ألا وهي أني ترجمبت لرجال الحديث الذي تيسر لي العثور على مراجع قد بينت أحوالهُم أها إذا تيسـبر لي العثي

(العلم) وتاريخ وناته وأصل بعد ذلك إلى المرابع لمن أراد التوسع حتى لا أثقل على المائية.

4 - 4 خـرجت أبيات الُّعر من دواوين الشعراء إن وجدت وإلا نمن كتب الأدب واللغة طالما تيسر لي ذلك كذلك ترجمت للقبائل الوارد ذكرها في صلب البر الرسالة من كتب الأنساب بينت أماكن البلدان من معاجم البلدان. شرحت غريب الالفاظ وما احتاج إلى شرح أو توضيح واعتمدت في ذلك على كتب الصحاح والقواميس.


أولاًا : النسخ المحفوظة بدار الكتب المضرية :




 بالرمز (أ)
 النسخ المشكول وتقع في بY سليمان بن تقي بن يعقوب السروي وهذه اللنسخة نسبت على صفحة عنو جعفر الكوفي تحت عنوان ॥الوسيط في ألتفسير" والصواب أنها نسخة من تفسير الوسيط بين البوجيز وْالبسيط لأ الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري لعدة أسباب هي : 1 ـ أن محتواها يتفق مع محتوى النُسخ الأخرى لتفسير الوسيط للواحدي .
Y توثيت الكتاب أن هذا الكتابب للواحدي .
Y ـ أن ناسخها هو سليمان بن تقي بن يعقوب السروي كما هو ئابت بخط الناسخ في نهاية النسبخة وليس محمد بن طاهر بن عمر كما هو مثبت على الصفخحة التي بها عنوان الكتابب.
₹ - أن تاريخ النسخ كما ورد في نهايتها بيد الناسخ هو سنة VIV هجرية وليس VAA هـ : المثبثت في الصفلمه
 الأخر.
.0 - وأخيراً فإنه بعد مراجعة كتب ألتراجمم لم نر من له كتاب يسمى الوسيط في التفسير غير الّواحلني ولا نبـر
إلى غيره.



الفعل فقال (كبر مقتآ عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) أي عظم ذلكه. . ويقع الجزء المححقت من الورقة IVY . وقد رمزت إليها بالرمز (جـ) . ثانياً : نسـخ معهد المخطوطات العربية :
1 ـ نسخة واحدة كتبت سنة • VE هجرية بخط نسخ عادي تشمل القرآن الكريم كله ومحفوظة تحت رقم (YQ (Y)



رمزت إليها بالرمز (د) (د
نالثاً : نسخ مكتبة الجامع الأزهر :


 النسخة بالرمز (هـ) .

## منهجي في تحقيق هذا الكتاب

وكان منهجي في التحقيق بشتمل على الآتي :
1 - جمع الأصول لهذا الكتاب ووصف نسخه مع اعتبار أفضلها في التحقين.
Y ـ تحرير النص وإقامته بحيث يظهر قدر الإمكان على صورة أقرب إلى نسخة المؤلف وذلك بعمل الآتي : f ـ تصحيح اللفظ مع التغاضي عن الإشارة إلى اختلاف النسخ فيه إذا كان مرجع اختلافها إلى خطأ في اللغة العربية أو الفواعد الإملائية.
ب ـ الختيار لفظ واحد من ألفاظ الكتاب التي تختلف في النسخ .
جـ ـ إنبات النص الذي رجح لديّ صحته في صلب الكتاب والتنبيه في الـحاشُبة على اختلاف النصوص في بقية

خ ـ إذا كانت هنالك سقطات في بعض النسخ أو بياض فإني أضع العبارة بين معقوفتين هكذا [] وأشير إلى ذلك في الحاشية.

هـ - خرجت الآيات القرآنية التي جاءت للاستشهاد بها من سورها برقمها.
و - خرجت الأحاديث النبوية الشُريفة من مراجعها، فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما عزوته لهما أو لأحدهما بذكر اسم الكتاب والباب ولا أعقب على الحديث بشيء لاتفاق الأئمة على تلقي الكتابين بالقبول. وإن ملم يكن في الصحيحين أذكر الحكم عليه بقدر الإمكان. ز ـ تخريج القراءات الواردة من كتب القراءات أولاً ومن غيرها إتماماً للفائدة .

حـ ـ تخريج الآثار الواردة عن الضـحابة والتابعين من كتب الحديتث أو من كتب التفسنير بالمأثور.
 وغيرها حسبما تيسر لي.

ي - توضيح المبهم من الألفاظ. وترجمة للقبائل والبلدان . كـ ـ ـ دراسة ما يحتاج للدراسنة والتعنيقِ عليه في موضعه.
 المرجع اللذي رجعت إليه في ذلك تحت السم كل علم.
 القلم أو يذهل عنها الفكر أو يخطى الشّهص في في الحكم عليها والكمال لشا وحده .
أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وينفع المسلمين بما سطرت وكتبت وأن يجعلنا من المشمولين بفضله وخلر كتابه . هذا وبالله التوفيق.



4

 (t

$$
\begin{aligned}
& \operatorname{lom}_{0 \rightarrow \infty}^{9}+\frac{1}{n}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {, تـألينت }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الموفونسَ }
\end{aligned}
$$


المحتوى
سورة الفانحة ـ سورة آل عمران

(1) بسـم الله الرحـمن الرحيم وبه نسـتعين

الحمد لله القادر العليمه، الفاطر الحكيم، الجواد الكريمه، الرب الرحيم منزل الذكر الحكيم، والقرآن العظيم، على المبعوث بالدين القويم، والصراط المستقيم، خاتم الرسالة، والهادي(Y) عن الضهلالة، اللمرسل بأشرف الكتب إلى العجم والعرب، عحمد النبي العربي، صلى الله عليه( $\left.{ }^{( }\right)$وعلى اله الهداة المهتدين؛ وأصحابه الأخيار المنتخبين، وسلم تسليمآ(r)
وبعد هذ|(\&): فالعلم أشرف منقبة(0)(7)، وأجل مرتبة، وأبهى مفخر وأربح متجر، به يتوصل إلى توحيل رب العالُمين، وتصليت أنبيائه المرسلين .

والعلماء خواص عباد الله الذين اجتباهم ، وإلى معالم دينه هداهمم، وبمزية الفضهل آثرهـم واصطفاهمم، هم ورثة


(1) من (أ) وفي (د) وصلى الله على سبدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وفي (هـ) رب يسر كل خير .

(Y) في (د) : من (

(د) (د)
(^) العرفاه: جمع غريف أي النتيب وهو دون الرئيس (اللنسان / اعرف) .



(" (ا) في (ح) :أحبر الإمام إمام الأثمة أبو مححد عبد الجبار بن أحمد البيهتي أنا الإمام أبو اللحسن علي بن أحمد الواحدي . وني (هـ) الإمام نـخر الألمة .
(II) الحافظ العالم البو سعد عبد الرحمن بن محمد بن مححمد بن عبد الله بن إدريس الأستراباذي محلث سمرقند ومصنف تاريخها وتاريخ


قال القاضي عياض: لا خلافـ أن يقول السامع حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وتال لنا وذكر لنا . وقال الخطيب: أرفع العبارات سهعت ثم حدثنا وهو حدثني .


(1Y) (آ محمد بن أحمد بن حماد بن سفبان محدث الكونة ومفبدها ـأبو الحسن ـالكوفي الحانظ حدث عن عبد الله بن زيدان البجلي وغيرد

(تذكرة الحفاظ ז/



قال رسول الله



> (1) في (د) السكاي والتصحيح من عمدة القوي"والضعيف (1/ظ).
 (Y) لم أقف عليه.

(تقريب التهذيب (r0//1).


(تذكرة الحفاظ / / (110-110).

توفي في زمن مصعبب بن الزبير وقيل في أون إمارة يزيد بن معاوية.
(كتاب البُمع بين رجال الصخحيخين (1/1).'




 ماتواه ه .

 (V) (
 مات سنة


(شذرات الذهب YN/r).



 . $(\mathrm{r} \cdot \mathrm{T} / \mathrm{l}$

(سير أعلام النبلاء •

عبد الله(1) عن طلحة بن زيد(1) (1)، عن موسى بن عبيدة(!) عن سعيد بن أبي هند()، عن أبي موسى الأشعري(1) قال:

قال رسول اللय إلا لعلمي بكم ولم أضعـه فيكم لأعذبكم، انطلقوا إلى الجنة فقد غفرت لكم|"(V) وإن أم العلوم الشُرعة، ومجمع الأحكام الدينية، كتاب الله المودع نصوص الأحكام وبيان الحالال والحرام، والمواعظ النافعة، والعبر الشافية، والحجج البالغة، والعلم به أشُرف العلوم وأعزها(A)، وأجلها وأمزها، لأن شُرف العلوم بشرف المعلوم .
ولما كان كلام الثه تعالى أشرف المعلومات، كان العلم بتفسيره وأسباب تنزيله ومعـانيه وتأويله، أشرف العلوم . ومن شرف هذا العلم وعزته في نفسه أنه لا يجوز القول فيه العقل والتدبر، والرأي والتفكر، دون السماع والأخذ عمن (9) شاهدوا التنزيل بالرواية والنقل .
والنبي





 لم ينبه عليه في المطيوعة.
(£) موسى بن عبيدة الربذي عن نافع ومحمد بن كعب القرظي وعن شعبة وروح بن عبادة، قال أحمد لا بكتب حديثه وقال النسائي وغيره

(الميزان \&/Y/Y).


 مالك وابنه أبو بردة توفي سنة \& \& \&
(YEI/ /كتاب الجمع).
(V) الحديث: رواه الطبراني في الصغير (V/r/

.(Irv_1r7/1)


( (1) في (أ) وأعزها وأنضلها .

أخبرنا أبو نصر (محمل)(1)




(1) الزيادة من إسناد آخر سيجيء في آخر سورة آل عمران، أما محمد بن عبد الله بن زكريا الجوزتي فهو أبو بكر والد أبي نصنر وهو متوفى| سنة

ولم ينبه عليه في المطبوعة .
復

وأفتى توفي سنة • • هـ عن نيف وتسعين سنة:
(شذرات الذهب ب/ /VI) .
 . (V•^-V•V/r (

A YY هـ وله VV سنة.
(1) سهیل بن أبي حزم مهران القططي عن أبي عمران الجبوني وثابابت وعنه شريح بن النعمان ومدبة وطائفة قال ابن معين هصالح وتال أبو حاتم والبخاري والنُسائي ليس بالقوي : (الميزانـ (V) ( (ivo/s
(^) جندب بن 'عبد اللة بن سفيان البجلي أبؤ عبد اللّا صحابي جليل روى عنه الحسن. وأبو عمرانٍ الجوني وعبد إلملك بن عميُر توفي سنة
(تهذيب التهذبب 1IV/Y، الككاشف 1/1AN/L).






عون ويحيىى بن معين وسويد بـن نصر ووغيرهم .. . (الأنساب للنسمعاني / / +YA).


 سعيل بن جبير ()، عن ابن عباس (V) قال :

وكل علم سوى الكتاب والسنة وما يستند إليهما فهو باطل ، ومن تحلى من العلماء بغيرهما فهو عاطل عن الآيات الواضحة الباهرة والْسنن المأثورة الزاهرة، علىى هذا درج الأولون، والملفـ الصـالحون.


(1) لم أتف عليه.
(Y) (Y) عبد الله بن جعغر بن غيلان الرقي ، أحد العلماء الأثبات روي عنه الدارمي وأبو حاتم وخلّق وثقه ابن معين وأبو حاتم وتال النسائي ليس




 ( $(\mathrm{F} \cdot \mathrm{l} / 1)$
(0) (الحسن بن أبي الحسن - واسمه يسار ـ البصري مولى زيد بن ثابـت الأنصاري، أخو سعيد وعمارة وأمهم مولاه أم سلمى يكنى أبا


 (V) عبد الش بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منا



 النبلاء
 التصوف والعبادة والمعاملة وأسند من بقي بخراسان في الرواية توني سنة

 . (ryr/r
(IY) محمد بن عبيد المحاربي أبو جعفو الكوفي النحاس عن شريكوأبي الأحوص وابن المباركٌ وعنه ابن جرير وغيره،ذكره ابن حبان في الثقات مات سنة
(الكاشف re/ro).
 الوسبط في تفسير القرآن المجيد/جي /مع

عن عبل العزيز بن رفيِ(1)، عن أبي صألح(r)، عن أبي هويرة(r) قال :


وقد سبق لي قبل هذا الكتاب - بتّوفيق إللّ وحنسن تيسيره - مجموعات ثلاث فين هذا العلم؛ (مغاني التفسر، ومسند التِفسير، ومختصر التفسِير)(7)
 ويرتفع عن مرتبة (االوجيز) اللذي اقتصر على الإقلال.


 السييتين، ومنزلة بين المنزلتين، لا إقلال ولا إملال.

نعم المعين توفيق الله تعالى، لإتمام ما نويت، وتيسيره لإحكام ما له تصديت.

 (1) عبد اللزيز بن رفيع الأسبي أبو عبد الله المكي الطائفي فال أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي والعجلي ثقةٍ توني سُشة • با هـ



 (r) أبو هريرة الدوسي اليماني الحانظ الفقيه صناحب رسول اله هِ


وأحمذ في المnسند
 (rol-ro\%/r)


 (V) ني (ح) (V) ني تفسير الفرآن . (I')
 (II) في (حـ، هـ) زيادة: ما رسم.
(9) في حاشبة (1) (1) حوادئها .

القِول فيما روي من فضائل


مكيّة وآياتها سبع



 عز وجل (استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم)(‘‘)أتحب أن أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟
(1) (1)


وتوفي سنة rAV هـ

$$
\text { (سير الأعلام } 17 \text { / orr _org. }
$$


(تذكرة الحفاظ Y (VE - - VrV/ .









(V) خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن يساف أبر الحارث الأنصـاري المدني الُسنجي سمع حفص بن عاصم وغيره، روى عنه شعبة ومالك

وطائفة مات في زمن مروان بن محمد (كتاب الجمع /الج / ITV) .
(A) حغصى بن عاصـم بن عمر بن الخطاب القرشي العمري المدني الفقيه سمع أبا هريرة وعبد الهِ بن عمسر وأبا سعيد بـن المعلى وغيرهم

(سير الأعلام \&/ 197 - 197 .


 . Y / / / (')
 يحيى بن سعيل(ا) عن شعبة (0)

 عن أبي هريرة، عن النبي كِئَّ قال :



(1) سورة الففاتحة / Y .




 سنة 19A هــ

 (1) أبر طاهر محمد بن محمد بن محمن بن علي بن داود الزيادي الفقيه، كان إمام أهل الحديث بخراسان وفقيهـم وْمفتيهم بالاتفاق ثقة

ثقة مأمون مشهور سـع منه الكبار توفي سنة - • ب هـ.

$$
\text { (سير الأعلام YAO - Y^I / } 10 \text { ). }
$$







(1 (1) إلى هنا ينتهي النقص من النسخة (د).

$$
\begin{aligned}
& \text { (العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { توفي سنة • • ع هـ. }
\end{aligned}
$$

قال هواهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله : هذهلك،
 مهلي()

قال الله عز وجل: إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها له ونصفها لي، يقول عبدي - إذا افتتح



يقول وإياك نعبد وإياك نستعين هو فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين، وآخر السورة لعبدي، ولعبيدي ما سألى(1')


(Y) إسحاق بن إبراميمب بن مخلد الحنظلي المُروزي ثم النيسابوري الإمام عالم المشرق أبو بعقوب الحافظ صاحب التصانيف فال أحمد :

( ( الحديت : رواه مسلم - كتاب إلصلاة ـ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة عن أبي هريرة. . . . . . . . . . . .
 A.
(العبر TVN/Y);



> (تذكرة الخفاظ / / 99 ـ 990).
(1) (1)


(V) إسحاق بن بهلول بن حسان الحافظ الناثد الإمام أبو يعقوب التنوخي الأنباري سمع أباه وسفيان بن عينة وركيعا وغيرهم وعنه حفبده

(تذكرة الحفاظ (01^/Y).
(^) يعقوب بن إسحاتِ بن البهلول بن حسان بن سنان أبو يوسف حدث عن أبهه وكان من حـفاظ القرآن العالمين به وحدث حدييأ كثيرآ عن
 (تاريخ بغداد

ابن سمعان: عبد الهُ بن زياد المدني الفقيه أحد المتروكين في الحديث حدث عن مجاهد والأعرج وعنه ابن وهب وعبد الرزاق وعدة،
كذبه مالك. (AV/r (الكاشف (ح)

 . rv•/\&


وما أسنى هذه الفضيلة، إذ لم يرد في شيء من القرآن هذه المقاسمة التي رويت في الفاتحة بين اللّه تعالى وبير









(r) إبراهيم بن علي الذهلي 'تُتيخ صدوق .
(تاريخ الإسلام للذهبي 199/19) .





1ro هـ.
(كتاب الجمع //99).
 الأحول وغيرهم .
(كتاب الجمع بO\&/L).



(الميزان \&/v/\&، الجمع
 -1V7


$$
\begin{aligned}
& \text { (9) في (أ) فبرىء. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { كئيرة مات سنة و؟ }
\end{aligned}
$$


 أخيه معبد بـن سيرين (^)، عن أبي سعيد الخلدري قال:









(r) زاهر بن أحمد بن محمد بن عبسى أبو علي الُسرخسي الفقيه المقرىء الْمحدث إمام من الأئمة فالن الحاكم : شيخ عمره بخراسان توفي سنة





(0) محمد بن أبي عدي - واسمه إبراهيم - مرلى بني سلبم، البـري بي يكنى أبا عمرو سمع ابن عون وشعبة وسعيد بن أبي عروبة وغيرهم

> توفي سنة £19 هـ.



(V) سنة m



(1•)

(IY) (IY) (I)

(الأعلام /V •
(IY) وهب بن جرير بن حازم الأزدي البصري،كنيته أبو العباس الجهضمي العتكي سمع أباه وشعبة ومشاماً الدستوائي وهشـام بن حسان، =
عن ابي بكر بن أبي شيبة(1)، عن يزيد بن هارون (Y) كلاهما عن هـيُام بن حسان (")،


 حاتم ثقة إمام صدوق لا يسأل عن مثله توفي سنة

$$
\text { (تهذيب التهذيب 1/ / } 11 \text { ـ ـ גM). }
$$

 بالقرآن والأذكار عن أبي سعيد. . . YA• - YVQ / - . .





(1) من (د).
 عز جده أبي الحسين وأبي عمرو بن حمدان والطبقة، رحل إلى مرو وإسفرايين وبغداد وجرجان وأدركُ الأسانيد العالبة ولد ســة
 (الأنساب
 أبو عثمان والحاكم أبو عبد الله وعهد له مجلس في دار المسنة مات سنة YVA هـ هـ ــ


(0) إبراهيم بن التحارث بن إسماعيل أبو إسحاق البغلادي سكن نيسابور وسمع يحيـى بن أبي بكير الكرماني روي عنه البخاري حليئين في


 (تهنيب التهذيب
(V)
 (^) إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أخو عيسى بن يونس يكنى أبا يوسف سمع جله ألا أبا إسحاق ومنصورآ وعاصماً الأحول ولد سنة
 (9) أبو إسحاق المبيعي : سبن .
(1 (1) أبو ميسرة: عمرو بن شر حبيل الهمدذانب الكوفي الوادعي سمع عبد الهّ بن مسعود وغيره وروى عنه أبر وائل روى له البخاري

 مالك يوم الدين (Y)، إياك نعبد وإياك نستعين . . . .

 والنهاية


واللدر المتثور



 إليوم فسلم وتال:






 سعيد : وقرأها^() علي ابن عباس كما قرأتها عليك ثم قال هوبسم الله الرحمن الرحبم فه الآية السابعة، قال ابن عباس : فذخرها لكم فما أخرجها لأحد قبلكم(9) .
(1) (1) أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن حفص القاضي أبو بكر بن الثشبخ المحلث أبي عمرو الحيري كان كبير خراسان رياسة وسؤدداً

 والنهاية (YY/ ITY)






 (TVA/ /



(V) عبلد العزيز بن جريج الثقرسي مولاهم المكي روى عن عائشة وابن عباس وابن جبير روى عنه ابنـه عبد الملك، روى لـه أبو داود

(^) في (حـ، د): ترأها.
 (


الخبرنا عبد الرحمن بن حمدان العلّل(1)، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الحسين إلقاضي؛ بالكوفة(r)
 عن ابن أبي مليكة()، عن أم سلمة(v)، "قالت :

 (ir) يده عدد الأعراب






(

(كتاب الجمع // /سזץ).




> على عهد ابن الزبير سمع عائشـة وابن عمر وابن عباس وعنه ابن جريج والليث بن سعد مات سنة IIV II هــ.

 (تقريب التهذيب (TIV/Y).


 |(1")

(11) ساقطة من (هـ). .
 ص
 وعبادة: منه توفي سنة
(شذرات r/ ov .



علي بن حرب الموصلي(1)، حدثنا إسحاق بن عبد الواحد(") حـدثنا المعـافي بن عمران (") ، عن عبـد الحميد بن جعفر (8)، عن نوح بن أبي بلال (0) عن أبي سعيد المقبري (1)، عن أبي هريرة قال :
 المثاني، وهي فاتحة الكتاب، وهي أم القرآن (N)



(1 (1 علي بن حرب بن محمد بن علي بن حيان بنمازن الطائي الموصلي أبو الحسن قال أبو حاتم صدوف وفال الخطبب ثةة بُت ترفي سنة
(Y) إسحاق بن عبد الواحد القرشبي الموصلي، روى عن مالك والمعافى بن عمران ومُشتيم وغيرهم وعنه علي بن حرب الموصلي وغيره،



(8) عبد الحميد بن جعفر بن عبد الش بن الحكم بن دانع بن سنان الأنصارب يكنى أبا حفص - ويقال أبو الفضل - سمع أبا سعيد المفبري

(o) نوح بن أبي بالال الجـري المدني مولى معارية - روى عن ابن عمر وابن المسيب وأبي سعيد المقبري وغيرمم، وفال أحمد وابن



$$
\begin{aligned}
& \text { والييهي في السنن - كتاب الصلاة ـ باب الدليل على أن البسملة آية من الفاكية } \\
& \text { ومجمع الزوائد : وعزاه إلى الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات 1-9/r 1-9. } \\
& \text { ( ( ) ساظطة مز (هـ) }
\end{aligned}
$$

(1) (1) ابو سعيد إسماعيل بن أحمد بن محمد التاجر الخلالي الجرجاني - من أهل جرجان ـ كان أحد الجوالين في طلب الحديث سمع




 الجمع (Izv/r)،
(10) عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأئز الجُمَحي مولاهم أحد الالعلام روى عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وخلت قال النسائي وأبر=


 كنا لا نعلم فصل ما بين السورتين حتى تنزل (إبسم الهّ الرحمن الرحيب) (0)، وأما التفسير
5 الَرَّرِير


 =


ومجمع الزوائد ـ كاب التفسير - سورة الفاتحة ra/r . .


(تهنيب إلتهنيب
(

 نبلاء الفقهاء والمقرئين توفي سنت بَ بَ هـ وله نحو من • 7 سنة.

(0) انظرغرائب النيسابوري VV/T عن ابن مسشود.

(1) (د) (I)





وابن كير (1N/).


 ولا تحذف الألف إذا أضيف الاسم لغير الله، ولا مع غير رالباءه) من الحروف(ألم فتقول: لاسم اللّ حلاوة في القلوب، ولسس إسم كاسم الله ، فتبت الألف مع اللام والكاف، هذا في بسقوطها في الكتابة . وأما سقوطها في اللفظ: فلأنها للوصل، وقد استغني عنها بالباء(0) . وعند البصريين (1) أن (الأسم|" مشُق من السمو، لأنه بعلو المسمى فالاسم ما علا وظهر نصار علماً للدلالة على ما تحته من المعنى . وعند الكوفيين ("): دالالاسمه" مشتق من الوسم والسمة وهي العلامة ومن هذا ثال أبو العباس ثعلب(N): الاسم
سمة توضع على الشيء يعرن به(4).

والصحيح ما قال (י)أهل البصرة، لأنه لو كان مشتقآ من الوسم لقيل في تصغيرة وُسْيْه، كمـا تالوا: وُغَيدة ووصيلة في تصغير بِــة وصِلة، فلما قالوا (اسُميّه ظهر أنه من السمو لا من النّمة(1)" (1)

 احدآ يسمّى (1) الله غيره؟.
(1) في (د): في الكتابة.

(r) انظر معاني القرآن للزجاج




 مائة ألفـ حديث نهو من المكثرين وسبرته في الدين والصـلاح مشهورة توفي سنة YQI هـ. (شذرات (Y/V/Y).
 (") (1) في المطبرعة: ما قاله.




(r ( ) في (حـ) وتعالى .

(10) (10) سورة مربم / آية 10 .
(17) في (ح): بالش


 بُبْحن واسترجعن من تألمي (4)











(0) سورة الأعراف / TrV.


(1) ما بين المعقوفتين سالثط من (د) .
(V) نسـك وتنسك: أي تعبد (اللنسان / نسك).

وتوفي سنة 1 أهـة هـ




$$
\text { انظر دبوان رؤبة ص } 170 \text { من نصيدة رقم O^ في وصف نفسه. }
$$



والمده: أبي المدح.
 أبي الهيثم في اللسان /ألهـ (11) (11) سورة المؤمنون

> ("r|) ساتطة من (هـ).





يولهون (1) إليه في حوائجهم، ويضرعون إليه فيما ينوبهـم،ويفزعون إليه في كل ما يصيبهم، كما يوله كل طفل إلى

قوله(9)


الأخرة)|(4) لأن رحمته في الدنياعمت المؤمن والكافر والبر والفاجر، ورحمته في الأخرة: اختصست، بالمؤمنين. وقال آخرون : إنهما بمعنى واحل، كندمان ونديم ، ولهفان ولهيف(•') وجمع بينهما للتأكبد، كقولهم : فلان جاد مجل.

قوله هالحمد للهه قال ابن عباس (11) : يعني الشكر لله ، وهو أنه صنع إلى خلقه فحمدوه يعني أنه أحسن إليهم فشكروه وأثنوا عليه

و中الحمده قد يكون شكرآ للصنيعة وقد يكون ابتداء للثناء على اللرجل. يقال: حمدته على معروفه، كما يقال شكرته، ويقال : حمدته على علمه وعلى شجاعته إذا أثنيت عليه بذللك ،ولا يقال في هذا المعنى شكرته. (rلـي . . فحمد اله : الثناء عليه والشُكر لنعمه .

قال ابن الأنباري(r) ${ }^{\text {(r)الحمد شه }}$
(1) في (د) : في : يالْهونلـ تولى.



(بغية الوعاة rv/ /



(1) في (د) ل山 تعالى .

والزاهر لابن الأنباري /lo Y/l، عن أبي عبيدة.
(^) في (د) : وعند قوم (الرحمن) أشد الـد




(انظر ابن كثير YY/T).

 الوسبط في تفسبر القرآن إلمجيد/جا/ مo


 نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله( (5)
 الاستحقاق، نُحو الحبل للدابة، أي استخقته، وكذلك إلباب للدار(V) .

فلان الضبعة يربها رباًٌ إذا أتمها وأصلحها؛، فهو زب مثل بر وطب(9) قال الشاع الشاعر:

والمعنى على هذا: أنه يرى الخلقَ ويغذيهم بما ينعم عليهم.
والثاني : أن يكون الرب بمعنى الماللك (1("بقال : رب الشّيء إذا ملكه، وكل من ملك شيئّ فهو ربه، يقال :
رب الدار وربِ الضيعة، والله تعالى رب كل شنيء أي مالكه(1)").

سا سورة الزمبر /r .
(๕) انظر الزاهر لابن الأنباري
 وانظر اللشّان مادة ريب.

(7) في (د) : ولهذا.
(V)








$$
\text { (11) انظر غريب القر آن لابن تتيبة ص } 4 .
$$

(YY) في (ح): (رب العالمين).


المخلوتـات، يقال: العـالم محدث. وهـذا تول الحسن ومجـاهد (") وقتـادة(1) في تفسير (العـالم" آنـه جميع المخلوقات(")

قوله (t) ؤمالك يوم الدين المالك : الفاعل من الملك ، يقال : ملك الشيء يملكه ملكاً وملكاً ومملكة .


 ومن قرأ ؤمالكُ : فالأنه أجمع وأوسع، لأنه يقال : مالك الطير والدواب والوحوش وكل شيء، ولا ولا يقال: ملك





 فمعناه: أنه يتفرد بالملك في ذلك اليوم، لزوال ملك الملوك، وانقطاع أفرهم ونهيهم، وهذا كقوله المـلكـك يومئذ الحق للرحمن)(1) (1)
(1) مجاهد بن جبر المكي أبو الحجاج المخزومي المقرىء مولى السائب بن أبي السائب روى عن علي وسعلد بن أبي وتاص والعبادلة





(t) في (د) قرلك تعالى .



 (10) في (


الفراءة: قرأ عاضم والكسائي (مالكك) وقرأ الباقون بغير ألف (ملك).





$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) } \\
& \text { or/ (IY) (I) }
\end{aligned}
$$




 وانقياده لمولاه، اوطريق معبده إذا كان مذللّأِ بالأقدام .
 نستعين ومعناه) (7): نطلب منك المعونة على عبادتك وعلى أمورنا كلها (ألها.
قوله (V) وهداه يهديه هداية إذا دله على الطريق(4)

و (ألصراط) أصله بالسين لأنه من الاستراط، بمعنى الابتلاع، فالسراط يسترط السنابلة(!)!
 كالطاء، فيتقاربان ويحسنان في السمع .
ومن قرأ بالزاي : أبدل من السين حرفاً مجهوراً حتى يشبه الطاء في الجهر، ويحتج بقول العزب پزقر، ل| |(اصقر||
 وكلها نغات.
 أي : أنبت على قيامك(17) .
(0) في (د) : وقولة تعالى :

 ( ( ) في المحثقة : هداه الله.
(1) في (د): قوله نعالى.
(Y) المكاني : جمع المكني أي المخفي ، ولي (Y)


(9) أي أن الهلى: يستعمل في الدين، والهدابة يستعمل في الطريت (حاشية (ا) ال).
 وفي غرائب النيسابوري : لأنه بسرط السابلة إذا سلكوه
(II) في (د): ترأها.
(IV)


 (IV)
(1£) ني بميع النسخ: الزاء.
وتفسير ابن عباس ص Y وابن كثير Y/ Y/
(10) في (جـ، د): زأه.

وأبي العالية(r)
وروى السدي:() عن أبي مالك(1) عن ابن عباس قال : هو الإسلام(0)، وكذلك روي عن جابر() .



دين الله تعالى(17)

 العالية


(r) السدي : إسماعبل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السُّئي أبو محمد القرشي مولا


 وغيرهم. (كتاب الجمع (17Y/) ).




. (V)

. (rir -r10/0
(9) (د) ساقطة من (د)







 (17) في (ح) : عز وجل .

 الغضب من الله: :إرادة العقوبة .

 وصرنا تراباً.


 يضلوا عن الحق، كما ضلت(1) النا النصارى.
 هو قرآن مما ليس بقرآن(1).



(1) هكذا في المصحف. وني () (1): وإذا .
(V)

ص ص \&
(9) سورة المائدة /•7.
.vv/ (1•) سورة المائدة (A)
.







$$
\begin{aligned}
& \text { (r) (r) في (ه): : غير المضضوب. } \\
& \text { (1) في (د) : قوله تعالى. }
\end{aligned}
$$

VI $\qquad$ تفسير سورة الفاتحة
الرازي (1) ، أخبرنا سهل بن عثمان العسكري ()، "أخبرنا يحيى بن أبي زائدة()، عن أبي اسحاق، عن أبي ميسرة:

 آخرها ثم قال: قل آمين" .

أخبرنا الأستاذ أبو طاهر الزيادي، والقاضي أبو بكر الحيري، قالا : أخبرنا أبو علي المعقلي، حدثي النا محمد بن

هريرة('(') :

(1) عبد الرحمن بن محمد بن سلم الحافظ الكبير أبو يحيسى الرازب إمام جامع أصبهان ومصنغ المسند والتفسير حدث عن سهل بن عثمان


(Y) (Yهل بن عثمان العسكري الكندي بكنى أبا مسعود الحافظ ، أحد الأعلام حدث عنه الكبار علي بن المديني وغيره ، فال أبو حاتم

صدوق توفي سنة هبا هـ هـ




وزاد النسائي ثبت توفي سنة الـي
( (8) (
( ) ( ) ساقطة من (هـ)
(0) (8) محمد بن يحيى بن عبد اللّ بن خالد بن فارس الذهلمي أبو عبد اله النيسابوري الإمام قال النسائي ثقة مأمون، وفال ابن خزيمة: إمام

أهل عصره بلا مدأفعة توفي سنة بOA هـ هـ



(V)


 سنة .

(9) سعيد بن المسيبب بن حزن بن أبي وهب بن عائذ بن عمران بن مخزي


$$
.(179-17 N / 1
$$



تفتسير سنورة الفاتـ|







 (كتاب الجمع (OAE/Y).
 وأبو داود في السنن ـ كتاب الصلاة ـ بابب التامْنِن وراء الإمام عن أبي هريرة رقم هr 9 (Y/ (Y) .


مدنيّة وآياتها ست وثمانون ومائتان (1)



قال رسول الشّ أخبرنا أبو نصر (‘) أححمد بن عبيد الله المخللدي، أخبرنا إبراهيم بن أحمد بن رجاء ('ا")، أخبرنا عبد الله بن محمد
(1) في ( ( ) : مكبة.

(Y) حاجب بن أحمد بن يرحم أبو محمد الطوسي معمر ضعيف الحديث توفي سنة آ



(هنذبب التهذيب 197/9) (IY).
 (1) بشير بن المهاجر الغنوي الكوني رأى أنس بن مالك، وروى عن الحسن اللصري وعبد اللّ بن بريدة وعكرمة وغيرهم قال أبو بكر بن
 البخاري .

(V) عبد الشّ بن بريدة بن الحصيب الأسلمي تاضي مرو أخح سليمان ـ وكانا توأمين سمع أباه وسمرة بن جندب روي له البخاري ومسلم ولد



(9) البطلة: السحرة (حاشية (أل) .





 (11) أبر إسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمد بن رجاء النيسابوري الوراق الأبـزازي ـ نسبة إلى أبزاز قربة بنيسابور -رحل وطوف الكثير وعني=
 عبد اللّ بن مغغل (0) بقال :




$$
\text { = بالمديث روى غن مسدد بن تطن والخسن بن سفيان توفي سنة عجr رله } 97 \text { سنة }
$$


توني نسنة • ع ب. هـ.



$$
\text { البخاري لا يحتج به ونال الترمذي صدوق مات سنة ابا هـ. (الميزان } 1 \text {. }
$$


 وقيل ا7 هـ.

(7) في (هـ) : يقر .

صصحبح. \&/\& /Y .

أوله






 وغيره، وضعفه يحيسى التطان:




$$
\text { (تهذيب التهذيب 「/ ז } 1 \text { ). . }
$$

علي بن رباح(1)، عن ربيعة الجرشي(") قال:


- (a)

 يُوْقِوْنِ

قوله عز وجل (1) هآلم ج : كثر اختلاف المفسرين في الحروف المقطعة في القرآن ، فذهب قوم : إلى أن اله


إلى اللد تعالى (V)
قال داوود بن أبي هند(^) : كنت أسأل الشُعبي(9) عن فواتح السور، فقالل يا داوود إن لكل كتاب سرآ، وإن سر

(1) علي بن رباح اللُّخمي يكنى أبا موسى، سمع عقبة بن عامر والمستورد بن شداد الفهري وروى عنه ابنه موسى وأبو هانىء الخولاني .

(كتاب الجمع (YON/ (Y).
(Y) ربيعة الجرشي فقيه الناس في زمن معاوية بن أبي سفيان توفي سنة £7 هـ.




(V)









 بالجروف الواحد تدل به على الكلمة التي :هو منها وأنشد :
: قلت لها: قفي لنا، قالت : قاف(0).

فنطق بقاف نقط يريد: قالت تف.
 القائل : قرأت
 قال الفراء(11): ومثاله في الكلام أنك تقول(1r): قد قدم فلان فيقول السامع قد بلغنا ذلك، أو يقولّ : قد بلغ
 " •
(Y) انظر تفسير ابن عباس ص ه، والطبري وسعبد، والرازي






 طريقه إلى المدينة يخاطب الإبل :

 عن الحسن وزيد بن الملم.
. سورة الأعراف /V)




 ( (Y) في (د) ترلك.



 الكتاب لا ريب فيهج دله على الوعد المتقدم .

 بالمصدر، يقال: هذا درهم(1)'ضرب الأمير، ألي مضرويه وهذا الثوب نسج اليمن، أي منسوجه.


$$
\begin{aligned}
& \text { خرزته والكتب: الخروز، واحدتها: كتبة، والكتابة : جمع حرف إلى حرف(N) } \\
& \text { والمراد بـ بالكتاب ها ها هنا : القرآن في قول جميع المفسرين (A) . }
\end{aligned}
$$

 منه الريبة، فإذا أسأت به الظن ولم تستيقن بالريبة منه قلت: قد أرابني من فلان أمر هو فيه، إذا ظنتنه من غير أن. تستيقنه(11)




> (1) انظر معاني القرآن للفراء 1/ 1-1 ـ ا .

القدير / / البر.
(

 (9) في (د) هـ هـ) : تعالى .
(0) في (د): علبهما السلام .
(1) في (حـ): الدرهم.
(1 (1) أبو زيد الأنصاري : سعيد بن ألوس البحري اللعوي روى عن سليمان التيمي وحميد الطويل والكبار وصنف التصانيف وكان صدوفاً
صالحآ توفي سنة Y Y بـ بـ
( شذرات r/

(IY) (IY) (I (ا)


(10) (10) ساقطة من (ه)
(

(1!) في (د) : لتحقين.

وموضـع
عليه بالرنع في قول انشاعر(\&):
لا أم لي أن كان ذالك ولا ألب?

فإن قينّ : كيف نالن
: به المبطلون، كما قال الشاعر (V)
لـيس في الـحـق. يــا أمنـامــة ريـب إنمــا الــريب مــا يقــول الكـــذوب
فنفى" الرُيب عن الحق، وإن كان (^) المتقاصر في العلم يرتابِ
ويجوز أن يكون خبراً في معنى النْهي، ومعناه : لا ترتابوا، كقوله تعالى : الـحج |"(1) والمعنى : لا ترفثو! ولا تفسقوا ولا تجادلوا .
 هدإكم وإن كتتم من 'قبله لمن الضالين (\&) أي : هن قبل هداه .






 وكانت أمه تؤثره عليه فقالل هذا الشُعر والييت بلفظ :
 والبيت من بحر الكامل .

 $\qquad$
$\qquad$
 (IY) (د) في : الْضِلال
(IY) في ( ( في (د): وإن كان الأمر ألمتقاضر .

في (د): لا
(1६) سورة اليقزة / 18^) (10) (1) في : إذا . 19V/ (1•)


فيُظهر خلاف الاعتقاد (حاشية (أل) )


Vq $\qquad$ سورة البعرة/ الآبات: 1 ــ0
فالمتيي : هو الني يتحرز بطاعته عن العقوبة، ويجعل اجتنابه عما نهي عنه(") وفعله ما(") أمر به حاجزآ بينه وبين العقوبة التي توعد بها العصاة .
والمراد بـ (المتقين) في هذه الآية : المؤمنون الــنين اتقوا الشــركي (r)، وجعلوا إيمانهم حـاجزآ بينهـم وبين الشرك، كأنه قال : القرآن بيان وهدى لمن اتقى السُرك وهم المؤمنون .

 قأل ابن الأنباري(1): معناه( (V) هلى للمتقين والكـافرين فـاكتفى بأحــد الفريقين عن الآخـر . كقولـه تعالى :

أراد الحر والبرد فاكتفى بذكر أحدهما(9)
(A) (A) (A)

وأما إعراب هدى فقال الزجاج("): يجوز أن يكون موضعه نصبآ على الحال كأنه قال("'): هادياً للمتقين، ويجوز
أن يكون موضعه رفعآ على إضمار هو، كأنه لما تم الكلام قيل : هو هلى .
 الكتاب حقاً، لأن لا شلك بمعنى حقاّ، ثم قيل بعد(18) (فيه هدى) .

 أي بمصدت(19)
=

(0) سورة النازعات / 0 §.
(1) انظر البحر (1)


(1) (1) سانطة من (هـ)
(Y)



(IY) في (آ) فـ) : قوله : لا ريب فيه.
(11) (1) في غير (أ): قيل .
(I!) (I) سافطة هن (د) وفي (هـ) : بعله .
والأولى أن يكون الوقف على توله (لا ريب فيه) لأنه يصير توله (هدى) صفة للقرآن وذلك أبلغ من كونه فيه هلى. (ابن كثير / (اه/؟).
(10) (10) ساتطة من (17)







ومعنىى (1) التصديق : هو اعتقاد السامع صدق المخخبر فيمنا يخبـر (r)، فمن صدق اللّل تعالى فيما أخبر به
 وأنشد ابن الأنباري - على أن (آمن)" معناه(r): صدَّق ـ قول الشاعر: ومن قبــل آمنــا وقــد كـــان قــومنــا

 (9) (\%)

والعرب تسمي المكان المنخفضن من الأرض : الغيب(•1) لأنه غائب عن الأبصار (11) . وألمراد بـب الغيبـ المذكور ها هنا ـ ما غاب علمه عن الحسب والضرورة مها يدرك بالدليل .

قال قتادة(٪): آمنوا بالجنة والنار، والبعث بعد الموت، وبيوم القيامة، كل هذا غيب؛، وقالن أبو'العالية(r) يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله، واليوم ألآخر وجنته وناره، ولقائه، وبألبعث بعد الموت الموت قال الزجاج (1) :(وكل ما غاب عنهم مما أخبرهم به (10) النبي
أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الحارثي، أخبرنا عبد الله بن محمد بن حيان وحدثنا(17) أبو يميهى غبد الرحمن بـ
(1) في (د، هـ): فمعنى، وفي (حـ): بمعنى .
(Y) في (ح): يخبر به.
() ساقطة من (د).

 (0) في (د) : يعني من تبل محمد. (1)




(’’) في (د): غيباً.
(II) النظر غرائب النيسابوري (1 (1)



(10)

محمد الرازي، حدثنا سهل بن عئمان العسكـري حدثنـا عبيدة(1)، عن الأعمش(")، عن عمـارة بن عمير"()، عن عبد الرحمن بن يزيد(8) قاله:


 وقوله (9) "ؤويقيمون الصلاة) أي : يديمونها، ويحافظون عليه (') ويقال: : قام الشيء إذا دام وثبت، وأقامه إذا أدامه.ووالصصلاةه معناها في اللغة: الدعاء، ومنه الحديث:
 قال أبو عبيدة(1) : قوله (فليصل، أي : فليدع له بالبركة والخير، وكل داع فهو مصل . هذا معنى الصلاة في اللغة،ثم ضمت إليها هيئات وأركان سميتمجموعها صلاة قالل قتادة (r) في قوله (يقيمون
(1) عبيدة بن حميد أبو عبدالر هحن التيمي - ويفال الضبي ـ الكوفي النحوي يفال له الحذاء، حكى البخاري عن الحسن بن أبي يزيد فال:

$$
\text { كتبنا عن عيدة بن ميد بيغداد سنة } 197 \text { ومات بعد ذلك. (كتاب الجمع (TTV//). }
$$




 (تهنيب التهذيب


 (0) في (0) (0): عند ابن مسعود. (1) (1) في غير (ا): محمد.





(9) في (د): توله تعالى .





 الوميط في تفسبر القرآن المجد/ج//مT

الصلاة) إقامتها : المـحافظة على (1) مواقيتها ووضوئها(() وركوعها وسجودها.


 مشتروه، فخرج عن(") يد الباثع، ونفقت الدابة: إذا خرجت روحها. فال قتادة (ل) : ينفتون في طاعة اله وسبييله.





 وتيقن، كله واحد.

و(اليقين): هو العلم الذي بحصل بعد استدلال ونظر (ولا يجوز أن يسمى علم اللّ تغالى يقينّا، لأن علمه بحصل عن الستدلال(!)' 'ونظر)(19)'والمعنى: : أنهم يؤمنون بالأخرة ويعلمونها علماً باستذلال(1) (1)
 للمخاطبة نحو (كافه ذلك.
(1) (1) في (د): الدحانظة عليها في أوناتها.
(1) في جميع النـخ : ورضوّها

 (0)
(1) في (
r (V) العبارة: في فتح القدير // /

(^) في (د): توله تعالى.




$$
\begin{aligned}
& \text {. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (IV) () في () : وترله تعالى". }
\end{aligned}
$$

(11) (11) ني (): عليه الـلـلام.


(1) (1) في (د) نظر واستدلال.".

والمعنى : هم على بيان وبصيرة من عند ربهم لأن اللّ تعالى هداهم للدينه. هاوأولئك هم المفلحونه قـال الزجـاج (1): يقال لكـل من أصاب خيـرآ هفلح، قال الهُ تعـالي (قد أفلح المؤمنون) والمعنى : هم الذين أدركوا البغية ووجلوا النعيم المقيم .

## 



الكلبي(): يعني اليهود(1)
يقال: كَفُر كُفْرا وَكُؤورا، كما يقال : شكر شكرآر وشكورآ.





#  <br> (Y) سورة المؤمنون / (Y) المار (Y) <br> ( 

(8) (8)




 (9) ابن السكيت: يعقوب بن السكيت النحوي أبو يوسف البغدادي صاحب كا الأدب مع حظ وافر في السنز والدين توفي سنة (1") ني (هـ) : كل من. . ( 11 ( $\rightarrow$ ( $)$


 به به( ${ }^{(r)}$ يعني : كفر الجحود.
وأما كفر المعاندة: فهو أن يعرف بقلبه ويقر بلسانه. ولا يقبل ولا يدين به(t)، ككفر أبي طالب(")
 لـولا الـمــلامــة أو جــذار مسسبـة ' لـــوجـدتن سمحــا بــذالك مبينـا(1)

وأما מكفر النفاقه فأن يقر بلسانه، ويكفر بقلبه.

 بموضع الخوف.
قال الوالبي (4) عن ابن عباس - في هذه الآية -: كان رسول اللّ



(1) في (د) يقر.


(الوافي بالـوفيات
(દ) في (د) ولا ينذين به.

$$
\text { (r) سورة الْبقرة / } 1 \text {. }
$$

(0) أب طالب: عم النبي


(1) في (د): أعلم.



 (() (1•) (1) (1)
 (Ir)


والاستيثاق منه بأن لا(") يذخله سُي، والختم على الوعاء يمنع الدخخول فيه والخروج منه، كذلك الختم على قلوب

 يهديه من بعد الله|



 تبصرت(1ال(الشيء إذا رأيته .
وهالغشناوة" الغطاء(\&)"ويقال للجلدة التي على الولد (اغشاوة" ومئل هذه الآية في المعنى قوله تعالى : وأولئك الذين طبع اللد على قلوبهم وسهعهم وأبصارهم (10(1) . وطبع(17) في المعنى : كختم . قال الزجاج( (iv ـ في هذه الآية - إنهم كانـوا يسمعون ويبصرون ويعقلون ولكن لم يستعملوا هذه الحـواس
استعمالاً ينفعهم فصاروا كمن لا يعقل ولا يسمع ولا يبصر .
 المقدار في الجُةُ(19) (ثمّ(r) قيل : كلام عظيم وأمر عظيم، أي عظيم القدر، يريدون به: المبالغة في وصفه. ومعنى وصف العذاب العظيم : هو المواصلة بين أجزاء الآلام بحيث لا يتخللها فرجة.

|  | (1) |
| :---: | :---: |
| (7) في (د) هـ هـ) : | (Y) |
| (V) | (\%) |
| () | () ${ }^{\text {() }}$ |
| (4) سورة البقرة (9) |  |
|  | (1`) |






(Y) (Y) في (ح، د، هـ هـ) : وألأبصار.


(IV) انظر ابن كثير (IV)
(19) (د) : الجي (د) الجنة، بالنون.
. 2V/ انظر الزجاج (IV)



 يَكْذِبْنَ
 رإنسانه، لا من لنظه.

 الجمع وإن كان اللفظ على واحد(0)

 على أن حقيقة الإيماذ ليس الإقرار فقط:
 إذا أظهر له غير ما يضمر.







(V) في (د) وأسروا كلمة الكفر .

(11) في (د): قوله تعالى.
(9) في جميع النـنخ : بالهمز على الكاو.

قتلهم الشه| .

النعله .
(Ir) (Ir) طارقت النعل : أي خصف أحدهما فوق الأخر (اللنسان / طرق) .


$$
\begin{aligned}
& \text {. } \\
& \text { (1) في (د) هـ هـ) : قوله تعالى . }
\end{aligned}
$$


 فقل خادعوا الله(V)

 طلباً للتشاكل.



 . خداعهم يعود عليهم
قوله (iv ${ }^{\text {(i) }}$ ونفاق. وقال الزجاج(19) : المرض في القلب: كل ما خرج (19)


(1) (1) في (د) : لا أن اله اله تعالى.
(f)


$$
\text { ( (\} ) سورة النساء / • . . }
$$

(־1) سورة البقرة /4 صدر الأية.
(0) سورة الفنح / • .
(1) (1) (1) ساتطة من (1)







(19) في (هـ): والمرض
( ( $)$
(Y) في (د): توله.
(Y) النظر الزجاج (Y)


$$
\begin{aligned}
& \text { (ا) (ا) في () : نلم يخدع. } \\
& \text { (Ir) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (v) ( } \\
& \text { (1) (د) (د) : ثوله تنالى }
\end{aligned}
$$

 قلوبهم (I)


 معكمب|(t) وهذا يدل على كذبهم في دعوىى الإيمان.

يعلم الله خلافه في قلوبهم، كقوله تعالى : خويقولون بأفواههم ما ليس في قلوبمب) (v).

 وَكَكِكن لَلَ يَعَلْوُنَ مُمتْهَزْوُونَ


يوم قيل لهم(4).

واقيله : كان في الأصل (قُوِله فنعلت كسرة الواو إلى القاف فسكنت (الواو)، وانكسر ما قِبلها فصارت (پياءه).

 بمحمد
(1) من (1)- .




(4) انظر الموضعين في التيان rv/ والمسكل vی/i.


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) في (أ): لها دلاء. }
\end{aligned}
$$

فرد (1) الله عليهم. وقولهم (نحن مصلحون) فقال :
 صحـة ما بعدها، و"هم") لتأكيد الكلام . والمعنى : هم المفسدون أنفسهم بالكفر(0)، والناس بالتعويق عن الإيمانهولكنلايشعرون هِّلا يعلمون أنهم مفسدون، لأنهم يظنون أن الذي هم عليه من إبطان الكفر صلاح. و(الكنز" معناها استدرالك بإيجاب بعد نفي أو نفي بعد إيجاب كالتي في هذه الآية (1) لأنه إذا قيل وذهم المفسدونج سبق إلى الوهم أنهم يفعلون ذلك من حيث يسعرون فقال وولكن لا يُسعرونض فاستدرك بالنفي بعد الإيجاب. قوله(V) "إوإذا قيل لمم عامنوا كما عامن الناس . . الاية أصحاب مححمد

والمعنى : وإذا قيل لهؤلاء المنافقين آمنوا بمحمد




 المجاهرة بقولهم وأنؤمن كاءا ءامن السفهاء| وع؟ قيل : إنهم كانوا يظهرون هذا القول فيما بينهم لا عند المؤمنين، فأخبر


|  | (1) في (د) ف: فنزل. |
| :---: | :---: |
| (\%) في () () هم المفسدون بالتعوين. |  |
| (1) إنظر (المعنى في ذلك (اللسان /(لكن) . |  |
| (V) | (价) في ( ) |





(11) في (1)

(IY) ( سورة النساء / 0 ( 0 ( 0 (


(17) في (د) : سغهآ ونفاقاً


سورة البقرة/ الآيأت: 11 ـ 11

محمداً
 وأصشابه، وذلك : أن المُنافقين كانوا إذا لكقوهم واجتمعوا معهم قالوا : إيماننا كإيمانكم ونحن معكمب. يقال : لقيته ل| ولقيانا ولقيا، وكل شيء استقبل شيياً فقلذ لقيه .
(1) وإذا خلوا إلى شياطبنهـه يقالِ : خحلوت بفلان ، أخلو به :خلوة وخلاء وخلوت معه وخلوت إليه بمع
(V)
 شطن أي بعد، فدعنى „(الشيطان)؛ اللبعيل'من الجنة .
 بشياطينهم : كبراءهم

وقوله(1) (إنا مسكم أي على دينّكم
يقال : هزىءء به يهزf(0) وتهزأ به، كا واستهزأ به، وهو أن يظهر غير ما يضمر استصبغارأوعبياً.
قالل الله تعالى


(Y) في ( (Y) : لا المؤمنين .


كانوا يعملون عليه مع "المؤمنينها (من حابُبة (أ)) .





(l") انظر الزجاج (11)


(IT) (I) في : قوله تعالى .
( ) (i)

(IV)

 يوم القيامة للجواز على الصراط أعطى المنافقين مع المؤمنين نورآ، حتى إذا ساروا على الصراط طفىء نورهم فيم، قال : فذلك قوله والهِ يستهزیع بهم (r) حيث يعطيهم ما لا يتم ولا ينتفعون به
وروي عنه ـ أيضاً ـ أنه قال (t): هو أن الله تعالى يطلع المؤمنين وهم في الجنة على المنافقين وهم في النار،





(1) عطاء بن أبي رباح مفتي أهل مكة ومحدثهم، العّدوة العلم أبو محمد القرشي مولاهم المكي الأسود سمع عائشة وأبا هريرة وابن عباس

 والربيع والسدي بسند عن الصنحا الصابة

في (*): فيضشك. . (V) ما بين المعقوفتين ساتط من (هـ).
(^) في (د) : عبد، سبق.

(9) (9) (9 الايمد بن محمد بن بعقوب النيسابوري أبو الحسين الحافظ الثقة الصدوق، قالل الحاكم: صنف العلل والشيوخ والأبواب توفي سنة


 . (㪀\& (II) (I) في (هـ) عمر، وهر: عمرو بن زرارة بن واقد الكلابي النيسابوري يكنى أبا نحمد سمع هئيمأ وابن عُلبة وعبد العزيز بن أبي حازم

 (IY)




(1!) (الأعمش: سبف.









لي ، فاليوم أذيقكم (0) العذاب الأليم، مع ما حرمتكم من الثواب|(1).





(Y) في (د): تال. .
(Y) في (د): فيقول.
 حديث أبي جنادة).
 ( $(\mathrm{Y} \cdot / \mathrm{M}$ )




( ( 1 ( مددته وأمددت له بمعنى واحد (انظر الأخفشن




|lV/ (IY)
(IY)

> (18) ساقطة من (2).
(10) حار: بمعنى تحير (اللسان/ حير).
(17) في غير (أ) : قوله تعالى .
(انظر فتح القدير (IV)
(انظر تفسير ابن عباس ص ع والدر (IN)

$$
\begin{aligned}
& \text { (£) في (أ) : ذاك. } \\
& \text { (0) في (0) (1) أليم العذابن. }
\end{aligned}
$$







يُّصِمُونَ
هِ
فيه: التتُبيه، وحقيقته : ما جعل كالعلم للتشبيه بحال الأول، مثال ذلك قول كعب بن زهير(1) :
كـانت مـواعيـد عـرقـوب لنــا() مـــلًا ومــا مــواعــيــده الا الأبـاطـــــل
فمواعيد عرقوب: علم في كل ما لا يصح من المواعيد.

النار، وأضاءها غيرها، والذي في هذه الآية متعد.
 وحوليه وحواله وحواليه.
قال ابن عباس وقتادة والضحاك ،ومقاتل(")، والسدي(I') يقول مثل هئلاء المناففين كمثل رجل أوقد نارآ في
(r) الظر غريب القآن ص


مالابس اللفاعل.
(1) في (د) المئل.

ني (د): توله تعالى.
 .


ص •").
(1) ني (): لها
(9) في المطبوء: وأضاء [في قوله فلما أضاءت] يكون.
 والزهري والضحالٌ ومجاهد وابن سيرين وزيد بن أسلم وعطاء بن أبي رباح وجماعة، كان عالماً بالتفسير قال ابن معين ليس بئةّ وفال



ليلة مظلمة في مغارة، فاستضاء بها واستلففأ(1)، ورأى (() ما حوله فاتقى ما يحذر ويخاف، وأمن، ، فُبينا هو كذلك،



 النور مقام الإطفاء، وجعل جواب („لما) إنختصارآ وإيجازآ.


 وصخرة صماء: إذا كانت صلبة(1)

 يرجعون| أي : عن الجهل والعمى إلى ألإيمان.




 السماء)
 والسحاب يغشي الشُمس بالنهار، وأنجوم'بالليل فيظلم الجو.

> (1) في (هـ) : واستدفاء به.


(1 ( 1 ( 1 ( ) : سمعه
181// النظر الزجاج (1) (11)

(I) (Ir)

10/ 10 (IZ) سرة الحن

( ( $)$


بنورهم) من حائية (أ) . (1) انظر الزجاج 1 (1)
(V) سوزة الحديد / (V)

40
 القاسـم، إنا نسألك عن أشياء، فإن أجبتنا عنها اتبعناك أخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال:
„املك من ملائكة الله موكل بالسحابَ، معه مـخاريت(') من نار يسوت بها السحاب حيث ما أمر اللّه ، فقالوا : فما
هو الصوت الذي نسمعه؟ قال : زجرة السحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر الله، فقّالوا صدقت") وقال أصحاب ابن عباس: مجاهد وطاووس(i() وعكرمة(0): (الرععده: ملك يزجر السححاب بصوته، ويسوته،

والرعد الذي هو الصوت سمي به(1)

أخبرنا اسماعيل بن ابراهيم النصر أباذي، أخبرنا أبو العلاء أحمد بن محمود الأصفهاني، حدثنا أمية بن محمد
 ابن عباس قال رسول اله
(1) (1) من (أ) وفي المطبوعة (ورعد وبرق بجعلون اصابعهم في آذانهم من الصواعق) .
 ( الحديث: رواه أبو نعـم في الحلية (Y)





 (1) انظر متتخب الكنز عباس، والبحر (V) الأولين ولا سيما الإسرائيليات ولد سنة £



 ليس بئةة وفال الدارتطني متروك. (الميزان
(11) (1 الهد الكريم بن مالكل الجزري أبو سعيد الأموي - مولى عثمان بن عفان - ويثال مولى معاوية بن أبي سفيان سمع مجاهدآ وعكرمة
 (كتاب الجمع
(IY) هو عطاء بن أبي رباح. سبق. (IY)

 ذلك|"(1)

وأما معنى الآية، فقال المفسرون : إن اللَ تعالى ضرب للمنافقين مثلًا آخز وشبههم بأصحاب مطر .





والصواعق) وهي (1() جمع صاعقة، و(ا'الصاعةة) و(الصعقة") الصيحة يغشى منها على من يسمعها أو يموت، اللة تعالى ؤويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء) (1)
 نار
 حذرآ، لأن جعل الأصابع في الآذابن يدل على الحذر

 والجامع الصغير T9/T 1 عن ابن عباس ورمز له بالضضف.

(Y)
 (T) النظر متتخب الكنز
 غريب (177/0).
 والطبراني في الكبير

(1) في (د): ذقر .



(17) في (د): قال.

 (1) في (د) : كج (د) (1) (1) في (د) : أذنيه.
(1")
(II) (II) (داقطة من (II)
(ir) سورة الرعد /ir (ir).

كقوله تعالى : (أحاط بكل شيء علمأ) (1) أي لم يشذ عن علمه شيء.









 شيء فدير ا) أي : أنه ذو قدرة على إيقاع ما أوعدهم به، فليحذروا عاجل عقوبة الشه وآجله.


 ويروى عن الحسن وعلقمة (10): إن ريا أيها الناس) خطاب لأهل مكة (اويا أيها الذين آمنوا)،خطاب لأهل المدينة (11) (1) ومعنى (أعبدوا ربكم): اخضعوا له بالطاعة ولا يجوز ذلك إلا لمالك الأعيان (V) ()
. (£) سورة الكهف /
(0) في (د) : فوله
(7) سورة يوسف / /7 ال
(1Y / ا سورة الطلات
 (Y)



(1) (1) في (د) : الآية.
( (1) في (د) : كاد


(11) في (د) بسمعهم.
(10) علقمة بن مرثد الحضرمي أبو الحارث الكوفي روى عن سعد بن عبيدة وزر بن حبيش وطارت بن شهاب ومقاتل بن حيان وغيرهم قال ـ


$$
.(r v a-r v a / v
$$



(IV) أي لا يجوز ذلك الخضضوع إلا لله تعالى (من حاشبة (أ)).
/الوسبط في تفسير القرآن المحيد/ ج1

بسورة البقرة/ الآبثان: ا
قوله أولاً على غير' مثال سبت إليه.



الحالق أولى من عبادة المـخلوقين من الأضهنام (A)

وقال سيبويA(1)) : (العل) كلمة ترجية وتطميع أي :كونوا على رجاء وطمع أن تتقوا بعبادتكم غقوبة الله أن تحم
 من وراء ذلك وعالمَ بما يؤول إليه أمره.

قـوله تعـالى:

غليظة لا يمكن الاستقرار عليها .
 جعلت السماء بمعنى النستحأب لم ينحتح إلى تُلدير المضضافـ.

وقولة(17) صارت إسماً لكل ما ينتفع به مها هو زيادة غعلى أصل المالل، يقال ثمُر الله مالهه وعقل مئمر، إذا كان يهذيّ صاحبه إلكا

 حسان(Y) :
(7) في (د) : إذأ كتتم.
(V)
( )

(Y) في (د) : الشيهع





(IV)
. \& ع /
(19/ سورة نوح (IV)


(I) (1) في (د) : حرشه : والكحزن: خلاضف السهل (اللسان/ حزن)







وتال جرير(1) :


قال ابن عباس والسدي("): لا تجعلوا له أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله . وقال ابن زيد (") : \#الأنداده الآلهة التي جعلوها معه(!) وقال الزجـاج (0) : هذا الحتجـاج عليهم لإقرارهم بـأن الله(1) خالقهم نقيـل لهم : لا تجعلوا لله أمشالاًا (وأنتم تسلمون) أنهم لا يخلقون، والله الخالتو



أخبرنا أبو عبد الله بن أبي إسحاق، حدثنا والدي(1)، حدثنا محمد بن إسحاق الثُقفي(`) حدثنا إسحاق بن = تصيدة يهاجي بها أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قبل إسلامه.


 والنهاية




(0) انظر الزجاج 70/ 7.
(1) في (هـ): الش تعالى .

في (د) : في، وفي (هـ) في ما.


(شذرات r/ • ع).


 شرحبيل : أبي ميسرة، عن ابن مسعود قالل : سألت رسول الله
 جارك (0) رواه البخاري عن عثمان بن أبي () شيبة، ورواه مسلم عن عثمان وإسحاق، كلبهم (V) عن جرير.





## هَ









$$
\begin{aligned}
& \text { (Vo - ve/ /كتاب الجمع) ( }
\end{aligned}
$$







 (V) في (د) (د) كلاهمـا.
(^) في (د) : ساتطة : (د)
(1) (1) في (د) : كقولهي (د)
(
(II) النظر البحر (I (I)


وســعــت حلفتــهــا الـتـي حـلفـت

فهي سورة مأخوذة من سور البناء، ومنه قول النابغة (ه):

وهذا قول(1) أبي عبيدة وابن الأعرابي (V) في تفسير(A) (السورة| فكل سورة() من سور القرآن بمنزلة درجة عالية
رفيعة ومتزل عال يرتفع القارىء منها إلى منزلة أخرى إلى أن يستكمل القرآن(") وقال أبو الْهيثم :السورة من سور القرآن عندنا(1'): تطعة من القرآن وخص ذلك القدر بتسميته سورة، لأنه أقل

تطعة وقع به التحدي(ir)
وعلى هذا القول: هي مأخوذة من مئر الشراب، وهي بقيته وقطعة منه، إلا أنها لما كثرت في الكالام ثرك
الهمز
. YVA / / (1)
(Y) مورة آل عمران / I

(المنتشر بن وهبهر.

(£) العرق: السِطر من كل مصطف (حاشية (أ)).
الـورة عرت من عرون الحاثط ـ بنتح العين ـوهي كل مصطف من الطين وغيرهما يقال بني من الحائط عرقآ، وفي الصحاح هألعرقه الشـطر، وكل مصطف(عمدة القوي ص ${ }^{\text {). }}$
(0) النابعة اللذبياني : زياد بن معاوية بن جابر بن ضياب بن جابر بن يربيع بن ذبيان، وسمي النابغة بقوله :
 ذكر الزركلي وفاته سنة 1 ا قبل الهجرة (الأنساب

 معلقاً دونها حاثرآ يضطرب ويتردد لا يطبق أن يبلغها (V) في (د) : تفسير قوله.

 وعنه الحربي ونعلب وابن السكيت وله بضعة مصنفات توفي سنة الـي

 (II) (I (I) (I ) : عندنا تطعة (IY) (IY) انظر في ذلك المعنى مجاز القرآن


## سورة البقزة/ الآيات: YY Yol

فإن قيل : ما الفائدة في تفصيل ألقرآن على السور؟ قيل : فيه فوائد كثيرة(1) منها : أُن القارىى، إذا:خرج "(امن
 كاختصاصن القصائد.

ومنها: أن الإنسان قد يضعف عن حغظ الجميع، فيحفظ سورة تامة، فربما كان ذلك سبباً يذعوه إلى غيرها '



 القُرآن(1) (
 ذون تعلم الكتاب ودراسة الأخبار .


وتوله(r)
 والشريب!.

$$
\begin{aligned}
& \text { (\%) في (3): وأحلا. } \\
& \text { (1) في (د): فوائد جمة. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (IT) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (د) : (I) مما نزلنا على عبدنا. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (A) (A) سورة إلطور / }
\end{aligned}
$$

> (1.) (1.)
> (11) سورة الإسراء / (1)




(

وقوله ولامن دون الههج أي ：من غير الله ، يقال ：ما دون الله مخلوقف ．يريد ：وادعوا من اتخذتموهم معاونين من



الفعل المضارع ويقع ما（Y）بعدها بمعنى الماضي（ك）يقع الماضي（＇））بعد حروف الجزاء بمعنى الاستقبال．
وقوله هولن تفعلواي（الن＂）حرف قائم بنفسه وضع لنفي الفعل المستقبل ونصبه للفعل كنصب „إنها ．
 هاوفاتقوا النارجا أي ：فاحذروا أن تصلوا النار بتكذيبكم ．

 وقدت النار وقداً ووقوداً، و（الوقود＂ـ بالفتح اسمب لما توقد به النار، يقال ：ما أجود هذا الوقود للحطبب．
وا⿴囗十حجارة＂）جمع حجر وليس بقياس ولكنهم قالوه كما قالوا ：جمل وجمالة وذكر وذكارة، والقُياس ：أحجار．
 وقيل：ذكر الححجارة）：دليل على عظم تلك النار لأنها لا تأكل الحجارة إلا إلا إذا كانت نظيعة ．
 المؤمنين بتصديقهم فقال ：

 فيما يسر أكثر استعمالا（1）



（1）وفي（د）سـاقطة، وفي المطبوعة：من تلقاء نفسه．











"أن) فنصب(1)

 وأجن .

وقوله و中
ويستعمل الجري فيه توبععاً لأنه موضع الجري(1)









 ومعنى (II) هذا الذي رزقنـا من قبل| أي : من قبل(IV) هذا الزمان ومن قبل هذا الوفت"(1)"
وقوله

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر الزجاج 1/47 والتبان 1/(1) \& . } \\
& \text { (Y) في (د) : الجنات }
\end{aligned}
$$

(^) انظر غريب القرآن ص

> (II) (II (I) ما بين المعقوفتين ساتط من (هـ) .
> (IY)

$$
\begin{aligned}
& \text { (19) في (د) المئمنين . }
\end{aligned}
$$

. 1 (1)

(17) في (د) : ومعناها (هذّا الذني).
(د) ساتطة (IV)

في الطعم، نحو رمان يؤدي طعم الكثمري والتغاح والسفرجل، وهذا قول ابن عباس وابن مسعود والضححالك : قالو|('): إذا طعموه وجدوا له طعماً سوى الطعم الأول، فإذا رأوه قالوا: هذا الأول(1)"

وقال الحسن وقتادة وابن جريح (T) متشابها في الفضل، خياراً كله لا رذال(1) فيه كما يكون في ثمار الدنيا.
 قال مجاهد (1) : لا يتغوطن ولا يبلن ولا يمنين ولا يحضن، نهن مطهرة(V) من الحيض والبول والنخام والبزات(A) والمني (9) والولد
 (ir). (i) أتراباً

## غأوهم فيها خالدون (لأن تمام النعمة بالخلود والبقاء هناك كما أن التغيض بالزوال والفناء.

أخبرنا أبو الحسن أحمد بن إبراهيم النجار (r)، حدثنا أبو القاسم سليمان بن أيوب الطبراني(1) (1) ،، حدثنا أبو

 كثير /r/\



> (V) في (د): مطهرات.
(^) في (د) : البزاف: البحان (اللسان / / بصف) .





$$
\begin{aligned}
& \text { (II) سورة الواقعة/rv والعرب: جمع عروب وهي تحب زوجها (الللسان/ عرب). }
\end{aligned}
$$


 (10) عمارة بن ونيمة بن موسى أبو رفاعة الفارسي صانحب التاريخ على السنين قال ابن كيبر ولد بمصر وحدث عن أبي صالح كاتب الليث


 (iv)


السلم (") ، عن ابن عمر (") قال:
 الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام، ينظرون بقرة أعيان، وإن ممما يغنين به: .نحن الـخالُدات فلا نمولت، نحن الآملـت

فلا نخاف نحن المقيمنانت فلا نظعن"(r)"







.



 'عمر:و بن حمدان وطبقته وكان مسند خرامنان في عضره مات سنة










 مسلم (كتاب الجمع (£VV/r) .


 وأسامة بن زيد وغيرهم توفي سنة $9 \lambda$ هـ هـ (كتاب الجمع


( ( ) ساتطة من (ه) (









 يشبه هذا كلام الشّ، فأنزل الثّ (1) هذه الآية.

 سحر مفترى، قال النه تعالى وفأتوا بعشر سور مئله معتربات|(').

 يستحيا منهو (18)

 - (Y) في (Y) (Y) (Y)

 (0) في (د) : الهّ تعالى

 (11) (1) في (1): بستخي. (

(9) (1) في (2): أنه.

(I ( ) في () : ليست.





 و(البعوض): صغار البق، الواحلة: بعوضة البة.


ضـربت عليك العنكبــوت بنسجها.

$$
\begin{aligned}
& \text { ويقول أيضاً: }
\end{aligned}
$$

 الكافرين بإعراضهم عن طريق الاستدلال وإِنكارهم ما هو صوان وهذا استفهام معناه الإنكار، كأنهم قالوا: :أي فائدة في ضرب المئل بهذاء
 والثاني : التمييز والتفسير للمبهم، وِهو هذا، كأنه قيل : ماذا أراد الها بها بهذا من الأمثاله؟
والثالثت: القطع كأنه فيل: ماذا أراد الشا بهذا المثل؟ إلا أنه لما جاء نكرة نصب على القطع من اتباع المعرفة
وهذا قول الفراء:(1)

(1) (1) (1) سانطة من من (1)
(0)
( ( $)$
(ا) سورة آل (1) عمران/ 109 وني (د): زيادة: لنت لهم.


والأخفت /Y/0/ ).
 .( $8 \cdot 0 / 1$




 (IV)

القدير vo/s.
 يضل به كثيرآ من الكافرين، وذلك: أنهم(1) ينكرونه ويكذبونـه (ؤويهلي بـه كثيراًّا من المؤمنين لأنهم يعرفونـه ويصدقون به .
قال الأزهري (r) (الإضلاله، في كلام العرب: ضد الهداية والإرئاد، يقال أضللت فلانا إذا وجهته للضهلال عن
الطريق، وإياه أراد لبيد(1) بقوله:

ولا يجوز أن يكون معنى (t) (الإضلاله الحكم والتسمية، لأن أحدنا إذا حكم بإضلال إلنال النان لا يفال: أضله، وهذا شيء لا يعرفه أهل اللغة.



سركا، ويكون إثما والذي أريد به ها هنا: الكفر (9)
 ما أبرمته(1(') من حبل أو بناء، ونقيض الشيء: ما ينقضه أي ما يهلمه ويرفع حكمه.

تعالى : وألم أعهد اليكم يا بني آدم|(1)").

وذكر المفسرون في „العهده المذكور في هذه الأية قولين :


(\$) انظر خزانة الأدب ع/ عّا عن الأزهري. .
(1) في (د): لأنمr.





> والخزانة rvr/r .
(1) في (د): الش تعالى.
(0) انظر غرائب النيسابوري
(浣) ني (ه) : بمعیى
(V) انظر الرازي reo/



(i) C (iv)
(10) في (10) : ما ما آخذه الله.
. (1-)
(17) في (د): الا
(11)
(1A) (1) سورة آل عمران / (M)
(1Y) (1) في (ه) : ورصيته.

 وتوله ولامن بعد ميثاته (الْميثاق) مأ وقع من التوثيق، والكتاب أو الككلام الذي يستوثق به: ميثناق.

والكتابة في „الميثاقه" يجوز أن تكون عائدة على اسم اللّ () ، أي : من بعد ميثاق اللّ ذلك العهد بِما أكد مر

> إيجابه عليهم، ويجوز أن تعود على العهدذ أي : من بعد ميثاق العهد وتوكيده (؟").
 بالمعاداة معه (V)

وقيل: هو الإيمان بجميع الكتب والرسل وهو نوع من الصلة وهو قول ابن عباس (^) قالْ : يريُذ الإيمان بجمير
 ( 1 (1) (الإيمان بجميعهم فقالوا

وقوله : غويفسدون في الأرض| قال أبن عباس(1r) : يحكمون بغير الحق.
 بفوت المثوبة، والمصير إلي العقوبة:
 ثم قيل لكل ضائر إلى مكروه (\#خاسر|" لنقصمان حظه من الخير(11)".

وقوله تعـالى : (iv)

> كما تقول : كيف زيد؟ فيقال : صالح أو سقيّم.

قال الزجاج : تأويل „كيفه ها هنا: استفهام في معنى التعجب والتعجب إنمـا هو للنخلق والمؤمنين، أي : أعجبو|(14) من هؤلاء كيف يكفرون بالله وقلد ثبتت حجة الله عليهمب(•)
(Y) في (د): اسم اليّ تعالىى .
(1) سوزة الأعزاف/ IVr

(V) في (ه) : عليه السلامُ .



(1!)
. (ذ) (10)



(復
.VE/1 انظر الزجا (Y!)
(19) في (ذ): عجبوا


$$
\begin{align*}
& \text { (I) (1) في (د، هـ) : النبي } \tag{0}
\end{align*}
$$

ونحو هذا قال الفراء (1): هذا على وجه التعجب والتوبيخ لا على الاستفهـام المحض أي : ويحكم كيف تكفرون (r) وهذا كما يقال: كيف تكفر نعمة فلان وقد أحسن إليك؟ ومعنى الآية: على أي حال يقع منكم الكّفر وحالكم أنكم \$وكتتم أمواتاهِ؟ قال ابن عباس ـ في رواية الضحاك (r) ـ أراد: كنتم ترابا، ردهم إلى أبيهم آدم وفي رواية عطاء والكلبي (£) : وكنتم نطفا .


 الإعادة عرفهم الله (9) خلتق السموات والأرض ليدلَّهم بذلك على قدرته على الإعادة . فقوله ولكمه أي : لأجلكم فما في الأرض كله مخلوت للآدميين، بعضه للانتفاع وبعضه كلاعتبار كـالسباع

 أحدهما : أن يستوي الرجلوينتهي شبابهوقوته، أو يستوي من اعوجاج. ووجه ثالث: أن نقول: كان فلان مقبلاً على فلان ثم استوى عليّ (10) وإليَّيكلمني، على معنى : أقبل عليَّ (10) والئي، فهذا معنى قرله تعالى : الثم استوى إلى السماءيه . وسئل أحمد بن يحيى نعلب عن الاستواء في صفه الله تعالي فقال: „الاستواء، الإقبال على الشيء" (17)" قال
 نقلُّا عن الفراء.
 وغريب القـرآن ص ؟ ؟ .

(1) (1) في جمبع النــخ : الحيوة .
(V) في (
(1) انظر البحر (1)


(II) (II (II (II)


(





 فعله.


وجائز أن تعود الكناية إلى أجزاء السماء ونواحيها، فالمغنى (A) : جعلهن سبع سلماوات مستويات بلا فطور
\$وهو بكل شيء عليم ج إذ بالعلمَ يصح الفعل المحكمم، فأفعاله تدل علي علمه.
وقوله نعالى : واو إذْ قال ربك للملائكة(1) . . . . .
ربك للملائكة(1r)


النحو فالذكر فيه مضمر (10)
وأما „الملائكة"| نقال سيبويه: واحـدها : ملك،وأصلها: ملاك(17) مهموز حذف همْزه، لككثرة :الاستعمـل| وأنشد :



(


(1) في (د) : والمعنى.



(1) (1) في (1) : للملاية.

بديء بقوله (إذ) .
(3) (IY)


 (17) في (17) : ملك.
$=$ =البيت من بائية علقمة الفحل - ابن عبدة - من تميم شاعر جاهلي كان معاصرآ لامرىء القبس وخلفهعلى زوجته أم معيذ ولهذا سما (IV)
وأصله(1) من (المألكةه) و\#ا(الٔلوككه وهي الرسالة (')



 الأرض)

وأراد (بالخليفه٪ : آدم، في قول جميع المفسرين، جعله خليفة عن الملائكة الذين كانوا سكان الأرض بعد الجن، وذلك أن الله خلق السماء والأرض، وخلق الملائكة والجن، فــأسكن (V) الملائكــة السماء، وأسكن الجن
 (A) الملائكة يقال لهم : الجن، رأسهم إبليس، وهم خزان الجنا الجن عن وجوهها إلى شعوب (9) الجبال وجزائر البحور وسكنوا الأرض .

 أعطى إبليس ملك الأرض وملك السماء الدنيا وخزانة الجنان، وكان يعبد الله تارة في الأرض وتارة في السماء وتارة في
 جاعل في الأرض خليفة) (18) ${ }^{\text {(1) }}$
= الفحل. وهو يمدح النعمان بهذه القصيدة انظر الككتاب لسِيبويه \& / • • (والبيت من بحر الطريل)
 يصوب: ينزل، والشاهد: همزة (ملأكل) واحد والملائكةه م . (1) في (هـ) : أي فينزل - وهي للتفسير مذكور في حانئبة (أ) .

(0) (د، والمطبوعة) ساتطة .




(1")

(IV)
. (Ir)


(1) (1) في (د): فطردوا.




الوسيط فى تفسير القرآن المجيد/ج
'نسورة البقرة/ الآيات : ج Y



 مسلمب. في: الصحيح عن أبي بكر بنُ أبي شيبة، عن يونس (9) بن محمذ، عن سحماد .


(Y) ما بين المعقوفتين سناتط من (هـ) (Y) (1) (1) (1) مي (1) محمد .




 التهذيب











 ابن بشار بندار وغيره وعنه أبو علي عبد الرحمن بن هحممد بن الخصصيب الأصبهاني وغيره توفي سنة . . . وثلائمائة . ( الأنساب 7 ( 7 ( 7 )









أخبرنا عوف(1) ، عن قسامة بـن زهير المازني (1)، عن أبي موسى الأشُعري قال: قال رسول اللّ (٪) منهم الأحمر والأبيض والأسود، وبين ذلك، والسهل () والحزن والخبيث والطيب"
 تعالى (A) لهم : إني خاللّ بشرآ، وإنهم يتحاسدون ويقتل بعضهم بعضــا، فلذلك (قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها) . وقال أكثر المفسرين (9): إنهم قاسوا على الغائب، فقالو|(•): أتجعل فيها من يفسد فيها كما فعل (II' بنو الجان .
 وبُعّذَه عن السوء فقد سبح الله .


(1) (1) قسامة بن زهير المازني التميمي البصري روى عن البي موسى وأبي هريرة وعنه عوف الأعرابي وتتادة ومشـام بن حسان قال العجلي
 التهذيب (دVA/A) (
في (د): ألحزن والسهل. .
(Y) عوف بن أبي جميلة العبدي الهجري أبو سهل البصري المعروف باسم الأعرابي روى عن أبي العالية وخلاس الهجري وفسامة بن




(0) في (د): قوله تعالى .
(1) (1) في (د) : قال البلدي .
 وغرائب النيسـابوري YIV/T عن ابن مسعود.

 (" (1) في المطبوعة: فالوا. (II) في (I) : فعلوا. ( (ا) ( 1 ( ${ }^{(1)}$


(10) في (د): تسبيح كما تال (والمـلاككة . .) .
(17) سورة الشورى /0.


 المطهر



 كان خيرآ منا فنحن أعلم منه، لأنا خُخلقنا قبله، ورأينا ما لم يره، فلما أعبجوا بعلمهم فضل اللّا آلدم عليهنم بالعلـ نعلمه الأسماء كلها (Y) وذلك قوله :
O国

 العلم بها
 تعالى علم آدم جميع اللغات، ثم إن أولاده تكلم كل واحد منهم بلغة أخرى فلما تفرقوا في البلاد اختصص كل فل فر منهم بلغة فاللغات كلها إنما سمعت من آدم وأخذـت عنه .
(0) في (د): وتوله، وفي (هـ): ترله.

(1) سورة الحجر / / 9 والنعر / /
(Y)
(Y) في (د): الحمد لش .
(V) في (د): قوله.
(£) في (د): تنزيه.
 عباس ومجاهد والسـدي


(II)






عرضاً) (() قال الفراء: : (V) : أي، أبرزهاحتى رأوها.
 الموجودات على الملائكة، ولذلك قال هؤم عرضهم| لأنه كنى عن المسمين والمسميات وكان فيهم من يعقل من الجن والأنس والملائكة .
 عجزهم عن علم ما يرون ويشاهدون فلا يظنون أنهم أعلم من الخليفة الذي يوني يجعله اله في الأرض .
 أعلم منه وأفضل منه(9)
نقالت الملائكة ـ إقرارآ بالعجز واعتذارآ ـ هوببحانك) : قال ابن عبــاس(•) : تنزيها لك وتعظيمـا عن أن
يعلم الغيب أحد سواك .
وقيل (11): تنزيهأ لك عن الاعتراض عليك في حكمك.
وهو منصوب على المصدر عند الخليل والفراء (1)، إذا قلت وسبحاناً، فجعل السبحان(I(1) في موضع التسبيح، كما تقول: كفرت عن يميني تكفيرآ وكفراناّ، وكلمته كلاماً،

فال سيبويه(10): يقال: سبحت الله تسبيحأ وسبحاناً، فالمصدر: تسبيح، وسبحان اسمب يقوم مقام المصدر .

> (1) في غير (1): وقوله.
> . . . .




$$
\begin{aligned}
& \text { (V) في () توله وني (هـ) : وقوله. } \\
& \text { (د) (1) } \\
& \text { (0) في (د) : من الحيوان }
\end{aligned}
$$


(II) انظر مجاز القرآن (IV)

(Ir)
(1E) (1)



وقوله وإنك أنت العليم بالعدل قال النابغة(1): :

ويجوز أن يكون „الحكيم" بمعنى المححكم للأشياء، كالأليم بمعنى المؤلم، والسميع بمعنى المسبمع في قور عمرو بن معد يكرب(V):
أمن زيحــانـة الــدأعي النـميـع يـؤرقـنـي وأصـحــابـي هـجــوعغ


 بمعنى الإيجاب والتقرير كقول جريز(11):
ألـستـم خيـر مـن ركــبٌ اللـمـططايـا وأنــدى العـــالــمـيــن بـطون رأخ




> (ب) في (د): كأنهم.
(1) في (د): من
(צ) (\%) في () : في الكلام مختصراT.



 والثمد: الماء القليلّ، وقذ قال أبو عبيدة: قتادة الحيّ هي



(^) في (هـ) : وقول يا آدم .

(") في (د): توله تعالى.
(11) (II)

(i)


الكفر . وقال الحسن وقتادة(1): وووما كتتم تكتموذه يعني قولهم: لن يخلق الله خلقًا أفضل ولا أعلم منا.


 هِينٍ





 (نسجد الملانكة كلهم (x) الجمعون) وفي هذا تأكدي للعومور.
 ني القرآن: طاءه لما سخر له.





(0) انظر الرازي 170 ( 170 رواية الضّحاك عن ابن عباس .
(1) في (هـ) : فعلنا وصنعنا.
 ror/l






وحكى ابن الأنباري - عن الفراء وجماعة من الأئمة : (1) أن، سجود الملائكة لادم كان تحية (1) ولم يكن عبادة، ولمان
 وضع الوجه( (2) على الأرض، فلما جاء الإسلام أبطل ذلك بالسلام .
 آدم






 (إبليس" وهذا قول ابن مسعود وابن جريج وقتادة وأكثُ المفسبرين .
 أن يؤنف, ${ }^{\text {(1) }}$
 الأكثرون(r) : وكان في سـابق علم الهُ منّ الكافرين .


> (") في (هـ): صلاة وتحية وعبادة .
(r) (r) في :( ) لآم

عن ابن عباس \&V/ 1 عن علي.

(1) في (د): تراله
(V) (V) فال أبو عبيد: هو مشتت من أبلس إذا يئس مُن الخير لكنهلانظبرله في الأسماء وهو معرفة فلم ينصرف (المُشُكل (AV/A).

(1)

> (11) ساتطة من ().

 ومجامد عن ابن عباس وسعيد بن جير وابن جريج ا جا
(1) في (هـ): أبا.
(r) في (د): ارنكب.

$$
\begin{aligned}
& \text { (19) انظز ابن كبير VN/ (19/ } \\
& \text { (IV) } \\
& \text {. } \\
& \text {. } \\
& \text { (1) } \\
& \text { (10) }
\end{aligned}
$$

 مكانك ولا تتّحرك، وهذا اللفظ مشَتركُ، يقال: : أسكنه أي : أزال حركته، وأسكنه مكان كذ|(ا) : أي جعله مأوى ومنزلًا
(घ) لa

كله عليه.


قال الليث(1) : "الرغده، أن يأكل ما شاء إذا شاء حيث شاء.


 واختلفوا في (الشججرةه التي نهي آدم عنها، فقال ابن عباس وعطية (V)" ووهب وقتادة (1^): إنها السنبلة، وقال ابن
(2) (2) (2)
(0) في (أ) : فوله .
(1) في غير (أ) : وقوله تعالى، وفي (هـ) قوله تعالى (يا آدم . . .).
(Y) (Y)
(Ү) في (د) : كذى .



عمرو بن العلاء. وكانت الخلفاء ثحبه وتجالسـه عاش

(د) ساقطة من (د)

 (9) في (هـ) : الهوي.


 (IY) (I (I) في (I) الشُجرة فتكونا.
(10) ني (1): على ساف.
(IV) (IV) في غير (أ) : نهو.



I YV هـ. (تهذيب التهذيب Yro/V).



مسعود والسلدي(): "هي الكرم، وقال ابنّ جريخ (') : إنها التين.

 غير موضعه .
 صاحبها، إذا حملها على, الزلل .
 كان بتزيينه وتسويله، فلمطا كان ذلك منه بسنبب. (^) أسند الفعل إليه.

 لمن الناصحين فاغترا وما كانا يظنان أن أخحداً يحلف باله كذبا، فبادرت حواء إلى أكل الشُجرة، ثم ناوليت آدم حتر أكلها.

وقال الحسن(IV) : إنما رآهما على باب الجنة، لأنهما كانا يخرجان من الجنة.
 (ir) وإبليس




 ( ) انظر الزاهر (
 واللسـان / ظلم. انظر الزاهر

(V)


 والحجة لابن خالويهُ ص VE.

(11) ( 1 (
(1) (1) في في (د) توله.



و(العدوه) اسم يقع على الواحد والجميع والذكر والأنثى وأراد بهذا: العداوة التي بين آدم وحواء، والحية وبين ذرية آدم من المؤونين وإبليس (1)










وفي (د): الأستاذ الإمام أبو منصور البغدادي إي
(1) عباد بن العوام بن عمر بن عبد الله بن المنذر بن مصعب بن جندل أبو سهل مولى أسلم بن زرعة الككلابي روى له البخاري ومسلم
 (V)

 (الجمع (anv/r).



 سنة
(Ir) (Ir)







(IV) في (د) : فقال.


 بما تنبتها من الثمار والأقوات.

تم يجمع شالأحيانه : أحايِن(v) .

والمراد بالحين ها هنا فيما ذكره(^) أهل التفسير : حين الموت(9) .

 وقال الأصعمي : تلقت الرحم ماء الر جل : إذا فبلثه.

 (أربنـا ظلمنا أنفسنـا . . ومحجاهد(1)!



 عن ابن عمر بنخوه. (1) في (د) : وقرله .

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) ( } 1 \text { في المطبوعة: ذ ذكر. }
\end{aligned}
$$ ( (





 . (YO/Y)


(愋) في (د) : كلمة.

(10) سورة الأعراف /rr.



YO
 ابن عثمان العسكري حدثنا المحاربي(") وعبيدة بن حميد عن أبان"(") ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال : „ألا أصاب آدم الخطيئة فزع إلى كلمة الإخلاص فقال : لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدلك ، عملت سوءآ، وظلمت نفسي، فاغفر لمي وأنت خير الغافرين، لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدلك، عملت سوءا وظلمت نفسي، فتب علي إنك
(أنت التواب الرحيم"
وروى المنهال بن (2) عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال „الكلمات』 هي : أن آدم علبه السلام قال : يا رب ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى، قال : ألم تسكني جنتك؟ قال: بلى، قال : فلم أخرجتني منها؟ قال : بشؤم معصيتك قال : يا رب أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال : نعمّ، قال

فهذه (االكلمات)| (0)





 (1) المحاربي : عبد الرحمن بن محمد المحاربي الكوفي يكنى أبا محمد سمع صالح بن حيان الهمذاني ونضيل بن غزوان توفي سنة 190، روى له البخاري ومــلم. (كتاب الجمع (YAV/1)



$$
\text { حاتم والنسائي (تهذيب الكمال / / Y - } 19 \text { - . }
$$









(9) سورة آل عمران / • ع وهي متأخرة في (د) عن التي بعدها.
(1*) ( 1 (


 عليه بالمغغفرة والرحمة.



 ويجازيهم بالجنة عليها وأن هذا الابتلاء وقع عند الهبوط إلى الأرض: .
قوله تعالى : "والذين كفروا وكذبو|'(V) بآيــاتنا . . وهي مما خاطب اللّ تعالى (A) به آدم وحواء، وأعلمهما أن الكافر خالـى خالد في النار.

أي : علامة منك لاجابتك دعاءنا وكل آية من كتاب اللّ تعالى : غلامة ودلالة علمي المقيمون فيها.
وقال أبو عبيذة(`): معنى nالآية)": أنها علامة لانتطاع الكلام الذي قبلها وانقطاعه عن الذي بعدها.

معنى الآية من كتاب الله تعالى : جماعة الحروف داللة على معنى مخصوص.


国
(1) في (1) : عليه.
(Y) في (Y) (Y) هـ) : قوله




( (2) ساتُطة من (V)
( ( ${ }^{(1)}$

(انظر مجاز اللقرآن / (IV)

( ( ) (Y) ساقطة هن (Y)
 وقوله تعالى : (أذكروا نعمتي التي أنعمت علبكمي أراد: نعمي، فأوقع الواحد (1) موفق الجمـاعة، كقـوله


 (9) . . . . فيكم أنباء

وأراد بقوله ؤَعليكمه أي : على آبائكم وأسلافكم وجعلها عليهم لأن النعمة على آبائهم نعمة عليهم (־)،. فإن








.



. (د) ( ) ( )

في (د): الواحدة .
(9) سورة المائدة/ • .


( ( ) (i) (i) : توله.
(II) انظر القرطبي (II)

.
(1) (1) (1) في غير (ا): وتوله.



وقوله تعالى : (') ${ }^{\text {(1) }}$


 وهو القرآن.

والمعنى : ولا تكونوا أول كافر بالقزآن من أهل الكتاب لأن قريشاً كفرت قبل اليهود بمّكة .
والخطاب لعلماء اليهود وإذا كفروا بـالقرآن كفـر أتباعهم فيكـونون أئمـة في الضلخلـة وضولا تئتروا


 من الرياسة.

 صفته وتبديل نعته.



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في (د) : وقوله. }
\end{aligned}
$$


 (1) في (د) : والها به بعود.

 (A) انظر تفسير ابن عباس ص A (A)
 (حاشية) (
(1•) في (جـ، هـ): فوله.
(11) (1) سورة الأنعام /(9)
(IY) في (I)
 (

 العلم بأنه نبي، فلم ينفعهم ذلك العلم، لأن جاحد النبوة كافر.

 ومـا أخــرت مــن دنـيــاك نــص وإن قــدمــت عــاد لــك الــزكــاء

يعني الزيادة.
وسمي ما (يخرج من المال للمساكين بإيجاب الشرع زكاة لأنها تزيد المال الذي يخرج)(4) منه وتوفره وتقيه الآفات.
 الكِبر : ركع، قال لبيد (ir):
أخبــر أخبــار القــرون التـي مضـت أادب كــانــي كـلمــا قــمـتـت راكــع
 كان ركناّ من أركانها .

لانه (10) لم يكن في دين اليهود ولا في صلاتهم ركوع فذكر ما اختص بشريعة الإسلام. والآية خطاب لليهود(11)".
(1) (1) في غير (1): وتوله.


(行) في (د) والمطبوعة: عليهم.
(V) آي ني (د): تطزاد (حاشير المال).
( () في (ح، هـ هـ): توله.
(0) ني جميع الـنـخ: الزكواة.


(11) في (أ، د، هـ): أنحنا.





(10) في (18) : أنه.
 مججاهد ومقاتل . الوسيط في تفسِر الثرآن المجبد/ج1/ /ه9

سورة البقرة/ الآبات: • ع -
 لأثربائهم من المسلمين: اثبتوا على ما أنتّم عليه ولا يؤمنون".

 أنفسهم ذلك.


 التورط(0) في الهلكة كما يمنع العقال(1) الكعير عن ركوب رأسه :



(1) قال ابن غباس - في رواية الكلبي - نزلت فئ يهود المدينة ، كان الرجل منهم يغول لصهره ولذوي قرابنَ ولمن بينهم وبينه رضاع

 (Y) .TV/(Y)


(1) في (د): العقيل.



(البداية والنهاية (Y/ Y/ Y/





سنة (171 هـ. (تقريب التهذيب //1 / الجّمع (192 ـ 190).



قال رسول الل
جبريل؟ فقال : هؤلاء خطباء من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم"| (1) .
نم رجع إلى خطاب المسلمين فأمرهم أن يستعينوا على ما بطلبونه من رضاء(1) اللّ تعالى ونيل جنته بالصبر
والصلاة(") فقال:

الصبر على أداء الفرائض واجتناب المحارم، واحتمال الاذى (8) وجهاد العدو وعلى (0) المصائب، وقوله (واوالصحلاةه لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر .
وقال(1) مجاهد() : :الصبر" في هذه الآية: الصوم، ويقال لشهر رمضان: شهر الصبر .




انفضوا إليها)


(1) الحديث: رواه اليثيثي في مجمع الزوائد ـ كتاب الفتن ـ باب فيمن يالمر بالمعروفـ ولا يغعله ـ عن أنس وعزاها لأبي يعلى والبزار


(r) في (أ، د، هـ) : رضي.



(0) في (ـه) والمطبوعة: على .
(1) في (هـ) قال.




(II)


$$
\begin{aligned}
& \text { (Ir) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (10) (10) سروة ط/ / 1-1. }
\end{aligned}
$$




وتأل(V) دريد بن الصمة(^):
فقلت لهم ظنــوا بـألفي مـــجـج ســراتهم في الفــارسي المــنـــرد :
أي أيقنوا .

 إليكم .


 المحشر رجوعاً إلّه .


وتوله تعالى : (10) وها بني إسرائيل اذكر وا نعمتي التي أنعمت عليكم| تقدم تفسيره '(19).
(1)
( ( ) سورة الكهف / / هo .
(Y) في (حـ) : تقول العرب.



 (V) في (ح) : فالـ




(9) سورة يونس V/ (I•) سورة الجممعة/A.

 (17) انظر الكلام عند تفسير الآية • ع من سورة البقرة ص^\&^. 1 .


 (8)
 ولكن في تفضيل الآباء شُرف الأبناء، لذلك قال هوأني فضضلتكم على العالمينه.



 تقبله العين. ومعنى رالشفاعةه كلام الشفيع من هو فوقه في جماءة بسألها (1') لغيره وهو الشفـع الذي هو خلاف الوتر، وذلك أن سؤال الشفيع يصير شفعاً لسؤال المشفوع له هـ



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في غير (f): وقول. } \\
& \text { (Y) (Y) في (د): رهو الذي ذير }
\end{aligned}
$$





( (1) في () () : جزا :




(Ir)
(I\&) (I) في جميع النـخ والمطبوعة (لا يقبل).
(10)
(17) (17)
.rvo/ سرورة (IV)
 الحجة لأبي زرعة ص 40 والتبيان (/ / •A).

الي: ما يماثله من الصنيام، قال كعب بن مالك(1):
صـبـــرنــا لا نــرى لله عــلاًا عـلى مـا نـابـنـا مستـوكـلنـنـا
أي لا نرى له(0) مـُاً .
 تفد كل فداء، وسمي الفداء عدلًأ، لأنه يعادل المفدي ويماثله.



 بَاكَ


 أثباعه ومن كان على دينه.
(1) في غير (1): وتوله.

(Y) سورة المائدة /40.
 وتاب الله عليهم توفي سنة اله اله هـ

(T) في (حـ): من هذه الآية.
 ( ( ) في (جـ، د) : أي تفد






 (IT) في (ج-، هـ): قوله تعالُى، وفي (د): وقوله نعالى .

$$
\begin{aligned}
& \text { الخندق قبل إسلامه. } \\
& \text { (0) في المطبوعة: شا }
\end{aligned}
$$


ذلاًّ (0) وسوءاً: إذا ألزمته إياه، و (اسوء العذاب)" شديد العذاب.




يقتلونهن، ومنه الحديث:
„افتلوا شيوخ المشركين، وواستحيوا شرخهم"|"(1أسم النسـاء: يقع على الصغار والكبار وهم كانوا يستبقون البنات
لا لا (') يقتلونهن .
والخطاب لبني إسرائيل يذكرهم الله تعالى النعمةعليهم حين أنجاهم (r)





والخير فتنة) (r) (r)
والذي في هذه الآية : يحتمل الوجهين فإن حملته على الشُدة كان معناه: في استحياء البنات للخخدمة، وذبح
(') - البنين بلاء ومتحنة، وهو قول ابن عباس - في رواية عطاء والكلبي
(1) في غير (أ) : وقوله تعالى .



(0) في (د) : إذا
(1) (1) في (أ): بالتشديد والتخفيف.



vr/r
وأبو داود ـ كتاب الجهاد ـ باب في فتل النساء رقم •YYV عن سمرة


(IV)

(19) (19) سورة الأعراف /171 ال


(IY) في (د): ولا يقتلونهن.


(10) في (هـ) : وتجربة
(17) في (د، هـ): والثه تعالى.

وإن جملته على النعمة (1) كـان المعنى : وفي تنجيتكم من هذه المحن نعمـة عظيمـة وهو قـول مجاهـ والسذي (1)
ومثل هذا في احتمال الوجهين قوله في تصة إبراهيمر هإن هذا لَهُوْ البلاء المبين (r).

وقوله تعالى : (t) ${ }^{\text {(1) }}$




هارون|(••" يعني: موسى وهارون .







 آلاف(IT) رجل منهم، وعكفوا عليه يعبدونه (TI)
.

 (1) (1) في غير (أ) زقوله (V) في غير (ا) (ا) كتوره

( ( ) (
( 1 (


(II) في المطبوعة: قوله (II) (I)






(Y) سورة طه/ (Y)
(Y) في (Y) (د) يمانية ألف رجل منهم عكفوا.
(19) (19) في (جـ، د، هـ هـ) : ثلثّين.



وقراءة أكثر القراء.(واعدنا) من المواعدة لأن ما كان من الله(1) من الوعد ومن موسى القبول والتحري لإنجازه يقوم مقام الوعد، فصار كالتواعد من الفاعلين، وأيضاً فإن المفاعلة قد تقع من الواحد وقد ذكرناها




 الذين كفرواه(10)
وتقدير الكلام : وإذ واعدنا موسى انقضاء أربعين ليلة للتكلم معه، أو لإتيانه الكتاب"(17")


 المفعول الثاني .


موسى عليه السلام .


$$
\text { (1) في (د): والمطبوعة: من اله نعالى . (Y) في (د): ذكرناه، وانظر تفسير الآية } 9 .
$$






(0) في غير (أ) كقوله .
(9) سورة إبراهيم/ Yr .

. r-/ (I•) (II (I)

(11) سورة الثوبة / (11)


(Ir) (I (
(IV) (أ) وقي غير (IV)
(1\&) سورة طه/ (17)



$$
\begin{aligned}
& \text {. WOY/ سورة الأعراف (YY) } \\
& \text { (Yr) }
\end{aligned}
$$

(Y乏) في (Y) : : وراضعون العبادة غير موضعها.
(19) (19) سورة البقرة /


## 


 قبوله التوبة من عبدة الثشجل، وأمره برف ألسيف عنهم .
 ومعنى (الشكره) في اللغة : عرفان الإحسان بالقلب ونشره باللنسان.
隹





 بينكم وبين ذنوبكم .

 عنترة(r): أقوى وأقفر بعة أم الهيثم .
(†) في (د) : ععى .
(گ) في (حـ): إذ العفو.
(0) في (جـ، ه هـ) : نوله.
(11) (1) (1)



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في (د) (. . . والفرقانن) مصنبر . } \\
& \text { (V) في (د) : بين الخت والباطل (ح) } \\
& \text { ( } \\
& \text { (4) (4) سورة الأنفال / } \\
& \text { (1•) في (جـ، د): فإنْ العرب: }
\end{aligned}
$$

وارتضى الزجاج هذا القول، تال: لأن الش تعالى ذكر لموسى (الفرقان) في غير هذا الموضع، وهو توله توله تعالى :


قال الزجاج("): ويجوز أن يريد بالفرقان: انفراق البحر، وهو من عظيم الأيات كأنه قيل : آتيناه فرق البحر .
 نصره فرقاً لأن في ذلك(0) فرقآ بين الحق والباطل . وتوله (ولعلكم تهتدونه أي : بما آتيناه من الكتابِ.

 والإنبات كقوله (يا عبادي فاتقون) والفتح كقوله وايا عبادي الذي أسرنوا|ِ(V) على قراءة من فتح الياء (N) ، والأجود الاكتفاء بالكسرة"(9)


 وسيبيه(1)): يجوز تخفيف حركة الإعراب، وأنشد في ذلك (10): وقد بدا هنك من الهئزر


 وانظر فتح المدير / / 1 / وفيه:

(1) في (هـ) (ولقد آتبنا موسى الكتاب وهارون الفرقان) والنص من سورة الأنبياء / IN .



(0) في (د) : لأن في ذلك اليوم فرق، وفي المطبوعة: لأن في ذلك اليوم فرفاً. (T) في غير (أ): قوله.
(1) (1) ني () (1): والأجود الاكتفاء. (V)





$$
\begin{aligned}
& \text { خالويه ص VA - VV والبيان } \\
& \text { (18) انظر الحجة لابن خالويه ص VA (10) عن سيبويه. }
\end{aligned}
$$

o ـ or or: مورة البقرة/ الآبات
وأنشد أيضاً قول امرىء القيسر ('):


ليقتل البريء المّجرم .
المعنى : استسلموا للقتل ، فنجعل استسلامهم للقتل قتالا منهم لأنفسهمب (1)
وثوله تعالى : (1)
عبادة العجل .

(7) التواب الرحيم

قوله تعالى : (V)
 إذا أعلنته وnالجهر) العلانية (1r)

وتوله تعالى : (18)
 وهو من شواهد سيبويه، ، والئـاهد : تسكين "هني" في الإضافة للضرورة.
 فيهما أخطرابآ واختلافات، والهن: كنابة عن أكل ما يفبع ذكره، والمئزر: الاززار. وانظر الكتاب لسيبويه






(1) زائدة من (د)
(V) في (ج-، د): قوله :

في (د) والمطبوعة : (ذلكم خير لكم الـم عند بارئكم) .

 V•/1
(9) (1) في (د) حتى نرى الهِ علانية.

 ( (I!) في غير (أ) : وقوله .
(11) في (د) : ومعنى جهرة.



أمر موسى أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل، فاختار موسى سبعين (1) رجلًا من خيارهم





 خالف أسلافهم موسى مع ما أتى به من الآيات الباهرة، والتحذير لهم أن ينزل بهم ما نزل بأسلافهم .
 ويتضرع ويقول: يا رب ، ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم؟


و(البعث)، : إنارة البارك والنائم عن مكانه، ونشر الميت كبعث النائم.

قال تقادة(18) : بعثهم الله تعالى ليستوفوا بقية آجالهم وأرزاقهم، ولو ماتوا بآجالهم لم يبعئوا ولكن كان ذلـك
الموت عقوبة لهم على ما قالوا .
قال الزجاج (10) : والآية احتجاج على مشركي العربالذين كفروا بالبعث فاحتج النبي بالْ بإحياء من بعث بعد
موته في الدنيا فيما يوافقه اليهود والنصارى.




(1) في (د): ستون.



(0)





(1^) في الدطبوعة: لأن يستر.

(IT) في غير ('): وقوله.
(IV) في (هـ) : (ولعلكم. . .).

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في (جـ، د) : الصاعقة }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (^) في (د) : بهم : (د) }
\end{aligned}
$$

 فقد غمه (r)
قالل المفسرون (£): وهذا كان حين أبوا على موسىى دخول تلقاء مدينة الجبارين فتاهوا في الأرضص ثـم ندموا عـو
 والسلوى كرامة لهم ومعجزة لنبيهم .
 كالسماني، والواحدة: سلواة، وأنسد الليث(! (1) :كما انتفض السلواة من بلل القطر
قال مقاتل(1!) : كان اللّهزع' وجل (r") يبعث سحابة فتمطر لهم السماني.








(Y) في (د): يستر.
(1) (1) : (1) : غيمامة .

(£) أنظر الطبري


> (انظر البحر /r/ren، اللسـان/ تبه) .
(V) زيادة تتـم الفائدة: .
(1) ني (د): بهr .
(^) الجامس: بجيم وميم وسين، يقالن جمس الغسل والنمن إذا جمد (عمدة القوي ص \&).

الزجاج 1/9 الوهاسش الفراء (rv/1).

 (II (II) انظر البحر YIE/
(IV)
(Y) في (د، هـ) : الدت تعالى.
(1) (1) في (
'(Tזا) في (ج-، هـ) : ثوله (وكلوا . ).
(!)(1) في (2، هـ): الطببات.
(「") في (د): لما ذخلوا خرجوا.
(10) (10) ما بين ألدغقوفتين من (1)

التيه قال الله لهم: ادخلوا هذه القرية، قال ابن عباس (1) هي (") أريحا (")، وقال قتادة والسلدي والربيع (!) : هي
بيت المقدس (0)
واشُتقاق „القريةه من قَرَيْت، أي : جمعت، والمقرأة : الحوض يجمع فيه الماء ويقال لبيت النمل: قرية، لأنه
يجمع النمل، فالقرية تجمع أهلها (1).
وقوله \$وادخلوا البابه يعني بابآ من أبوابها هوسجآه قال ابن عباس (V): ركعاً وهو شدة الانحناء، والمعنى :
منحنين متواضعين .
قال مجاهد (^): هو باب حطة من بيت المقدس، طوطىء لهم الباب ليخفضوا رؤسهم فلم بخفضوا، ودخلوا
متزحفين على أستاههم(9)
وقوله هووتولوا حطةه هي فعلة من الحط وهو وضع الشيء من أعلى (ْإلى ألىنفل يقـال: حط الحمل عن
الدابة، والسيل يحط الحجر عن الجبل، وقال امرؤ القيس(")" : كجلمود صخر حطه السيل من عل
فالجِطّة من الحط، مثل الردة(IV) من الرد، ويجوز أن يكون اسماً، ويجوز أن يكون مصدراً.
 (Y) في (1) : قال ابن عباس : أرينا.




 - عن السدي والربيع



 (9) ما بين المعقوفتين متأخر في (أ، جـ، د) وذكر بعد تفسبر قوله تعالئى (وتولوا حطة) والأولى ما هو مبُبت في (هـ) ليوافق نرتبب النظم الكريم.
وأستاههم: أعجازمم (من حاثية (أ)). (1")
(11) انظر الفراء
 وهذا البيت من معلقة امرىء القيس وهو في وصف الفرس.
 الطريل)


 فقيل لهم (قولوا حطة).

 سترته نقد غفرته، والمغفر : يكون تحت 'بيضة الحديدٍ يغفر الرأس (v)" .
. وأجمع القراء على .إظهار الـراء عنذ اللام، الا ما روي عن أبي غمرو من إدغامه الراء عند النلام

 (9) النحويين
 الذنب، وأخطأ: لما صنغه خطا غير عمل!


 وقال الزجاج :(10) جملة ما قالوه : إنه أمر عظيم سماهـم الله به فاسقين •
(1) من (أ). .


$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) انظر الزجاج }
\end{aligned}
$$


(T) في غير (أ) : وقوله.






(I「) (IY) في (
(II) (II) (IV)
 الشيخين


 فال الضحاك (1) : أرسل الل تعالى عليهم ظلمة وطاعوناّ، فهلك منهم في ساعة واحدة سبعون ألفآ عقوبة لهم








 فقالوا: يا موسى من أين لنا الشراب؟ فاستسقى لهم موسى (4) فأوحى اللّ تعالى إليه أن اضرب بعصابك الحجر. قال ابن عباس (‘): وكان حجرآ خفيفآ مربعاً مثل رأس الرجل أمر أن يحمله معه فكان يضعه في مخلاته، فإذا احتاجوا إلى الماء وضعه وضربه بعصاه (11" فينفجر عيونآ لكل سبط عين.

 أناس منهم يعني الأسباط وكانوا اثني (10)عشر سبطاً .
(1) في غير (أ) : ونوله. ( ) سورة الأعراف /



() في المطبوعة، (د): (موسى لقوهه).

(9) في (د): موسى الماء نأوحى .
.
(11) في غير (ا) وقوله.
'الوسبط في تفسير القرآن المجيد/جام'

$$
\begin{aligned}
& \text { (Ir) } \\
& \text { (1६) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) سورة الأنفال/ 1 } 11 \text { ( } 1
\end{aligned}
$$

و(المسُربٌ" يجوز أن يكون مصدرآ كالبُشبب، ويجوز أن يكون موضعاً.
 حفرته فحفروا الجداول إلى أهلها، فذلك؛ توله تعالى (قد علم كل أناس مشربهم) .








 خصكم الله به؟

 بالذي هو خير، وهذا اختيار الفراء(17)

$$
\begin{align*}
& \text { (Y) في (Y) } \tag{Y}
\end{align*}
$$




(0) في(د) : والسلوى.



( (4) في (د) : وابسله



(Y) (I) في (د): بلا خلاف.

(10) في (د) : تستبدلون
(1) (1)انظر الفراء Y/ Y/ Y
 في القرى والأمصار، وفي الكلام إضمار كانه فيل : فدعا موسى فاستجبنا (") له وقلنا لهم (اهبطوا مصرآ)

 الشيء، كما يضرب المسمار على الشيء فيلزمه.
يعال ضرب فلان على عبده ضريبة، وضرب السلطان على التجار ضريبة، أي : ألزمهم شيئّاً معلوماً يؤدونه إليه.


 يضاعف عليه الجزية، ولا يوجد يهودي غني النفس (11)" (1)


 القراء، وقلب الهمزة ألفا إنما يجوز إذا سكنت وانفتح ما فبلها ولم يوجد هانها ونا وإذا لم يوجد ما يقتضي جواز القلب فكيف يدعي وجرد

$$
\begin{aligned}
& \text { ما يقتضي وجوبهه؟ } \\
& \text { (1) في غير (أ) : وتوله. }
\end{aligned}
$$

 (V)

Tזا هـ. (طبقات الحفاظ ص TV).


$$
\begin{aligned}
& \text { اليّاء والنون مفتوحة: هو زي اليهودية (عملة القوي والضعيف ص ع ع) } \\
& \text { تيل هو نطاق يـبـه زناد النصارى (حائية (أ) }
\end{aligned}
$$




(IY) (IY) في غير (أ): توله .




7 | 7 .
وقال عبيدة والزجاج (1) : باءوا بغضهب : (Y) إحتملوه

ومعنى (لغضب الله) ذمه إياهم و وإنزال العقوبة بهم •
وقوله (0)



وقوله (وبغير الحقه أي قتلا بغير حخقى، يُعني : بالظلمه.


قال الزجاج وعدة معه: إشتقات وإلندي" من نبأ، وأنبا، أي : أخحبر وترك همزه لكثرة الاسنتغمال وهذا مذها






(Y) في غير (Y) : ترله (Y)






(IY) بحيى بن زكريا عليهما السلام.


( 10 (


(IV)
(19) ساقطة من (ح).
( ( 1 ( ) مكررة فـ (






قوله تعالى:
 (v) حرمنا (v)

واختلفوا، لم سُمُوا اليهود الاسم، يقال: هاد يهود، إذا تاب، ومنه قوله تعالى : هرإنا هدنا إليك|(4).

(والنصارى) واحدهم: نصري، مثل: بعير مهري، وابِل مهارى، وسموا نصارى لأنهم كانوا من قرية يقال لها , نصرةه(17)
(والصابئين) يقال : صبا الرجل في دينه يصبا(1) صبوءآ، إذا كان صابئاً وهو النارج من دين اللى دين، وهم قوم كانوا يعبدون النجوم ويعظمونها(1) (1) (الد وقال قتادة(10): هم قوم كانوا يعبدون الملائكة، وقال مجاهد(1"): هم قبيلة من اليهود والمجوس لا دين لهم.


(1) في (د): لم سموا بهوداً. مــو من التهود، وهو التوب.
(9) سورة الأعراف /107 (9)




(آ) في (ح) : تصبا، وفي (د): بصبو.




سُورة البقرة/ الآيتان:
وقر أنافع (1): (الصابون) و(الصابين) بترك الهمزة (r)

(r) (واللقراءة متبعة)
 وهو f

يؤمن بالنبي محمل
 والحميع والْمذكر والدؤنتث فالفعل يعود إلى لفظ (من) وهو واحل مذكر والكناية تعود إلى معنى (من(A) ومثله




 تكلمت به الُعرب، قال العججاج(i):

دانى جناحيه من الطور فمر
(1) نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني إلقارىء مولى بني ليث أصله من أصبهان يكنى أبا رويم وبيقال أبو عُعبد الرحمن روي
 حبان في الثققات وونقه ابن عدي مات سنة 179 هــ 17 هـ (تهذيب التهذيب •

(1) ساقطة هن (د)
(9) (17/(1) سورة الأنعام / (1)

(II) (I) في (I)
(IY)

(0)
(V) (V) في غير (أ) : وتوله :
 وأثباهه : وفاقاً بين اللغغتين (حاشثية أ)




قال المفسرون (1) : إن موسى لما أتى بني إسرائيل بالتوراة قرأوها وما فيها من التغليط كبر ذلك عليهمم، وأبوا ألم أن



 وكان فيما آتاهم الله تعالى : الإيمان بمحمد وفي هذه الأية إضمار، لأن المعنى : وقلنا لكم( (8) : خذوا ما آتيناكم (0)، "أي : اعملوا بما أمرتم به وانتهوا عما

وقوله(")

 والعقاب ولعلكم تتقون| لكي تتقوا محارمي فتتركوها .

 والأخرة .

 قوله تعالى : (r) (r) ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت „العلم") ـ ها هنا ـ بمعنى المعرفة، كقـوله
 : $1 \cdot v / r$


 .

 (7) في (ا)






(1") في (د): والمينى: هي الحفظوا.
 يوم الـبت.

كانوا أمروا ألا يصيدوا السمك في النبتي، فحبسوها في السبت، وأخذوها في الأحد، فعدوا في السبت، صيدها: منعها من التصرف.
 ! إ يعـدون في السبت) الالاية(8)






 كونوا خاسئين قردة، لأنه لولا التقديم والتأنخير لكان قردة خاسئة (1) ،














(Yا (Y في جمميع النسخ : الخسأ.



(17) أي لأنه لو كان صفة لقردة لوجب أن بكون: خاسئة، لا خسائين (حاشبة (f)).
 اعتدوا في السبت، وهو:
 راجعة (1) إلى المسخة، لأن (V) معنى (كونوا قردة) مسخنـاهم قردة، فوتعت الكناية عن الكلام المتقدم . وnالنكاله) اسم لما جعلته (^) نكالا لغيره، إذا رآه خافـ أن يعمل عمله من فولهـم : نكل عن الأمر ينكل نكولا، إذا جبن عنه (9)
 (\#ما)" في قوله (\$لما بين يديها وما خحلفهاه عبارة عن : الأمم وتكون بمعنى (امن").


 "

وروى محمد بن الحصين(14) (14) ابن عباس قال(1)( ) يعني ما بين يديها:من القرى وما خلفها: من القرى، ويعتبرون بهم، فلا (19) يعملون عملهم .


## 

(1) في (ح): : في هذه الآية بتركهم الإيمان.
(广) في (ج-، هـ): قوله.
(Y) في غير (أ) : الذين .








 ومجاهل والسدي والفراء وابن عطية.
(IV) محمد بن الحصين التميمي ثم الحنظلي روى عن أبي علقمة مولى ابن عباس روى عنه سليمان بن بلال وعبد العزيـز بن محمد


(19) في (د): ولا.

اَبَكهِهِيْ ِ
















,

(1) في (ج-، هـ) : توله.





$$
\begin{aligned}
& \text { (II) (IV) في (I، (I) فـ) :لأجزت }
\end{aligned}
$$




(ا

$$
\text { 1/9 } 9 \text { عن ابن عباس . }
$$

يقال: بقرة بكر، أي فتية لا تحمل قال الزجاج (") : أي ليست بكبيرة ولا صغيرة. قال: وارتفع (فارض) بإضمار
 (ابقرة عوانه: : بين المسنة والشابة، وقد عانت تعون عونا(") إذا صارت عوانا الـا وقال ابن الأعرابي(1) : (العونه - من الحيوان ـ السن بين السنين لا صغير ولا كبير يقال في الجمع : عـون ويقال (9) فرس عوان وخيل عون.
 وقال(1)(1) مجاهز(18): وعوان: وسط قد ولدت بطناً أو(10) بطنين.
 هوانعلوا ما تؤمرون أي : من ذبح البقرة.



 نارض، أو بإضمار المبتدأها .
(Y) في (د، هـ) : وتوله ،

(\%) (\%) في (ه) : الذي .




$$
\begin{aligned}
& \text { ولكن تسكين الواو لكراهة ضم الواو ماو مع ضم العين والألمصل : عون. } \\
& \text { (^) النظر اللسان / عرن، عن ابن الأرابي . }
\end{aligned}
$$

(•1) في (د): وقال.
 (V) (ج) ( (1) (1) في (د): ويبن الفرض (IT) (r) (r)


- $\rightarrow$ ( $\rightarrow$ ( $($ ( $)$





. عدي بن (زيد) (Tr)



# v - سورة البقرة/ الآبات: v- <br> يقال: فقع يفقع فقوعاً: إذا اشتدتِ صفزته. 

قوله تعاللى : (1) الحسن

中ألوا



 القاتل .

 إذا هيجته.
 والربيع(1): : أي : من العيوب، وقال الخسن(10) من أثر العمل .



$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { (1) في (جـ، هـ) : ترله وفي (د) وقوله .' }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (V) سورة ف/ (V) }
\end{aligned}
$$

وانظر التبيان
(د) ( 1 ( 1 )
 (1") (1) في المطبوعة: ولو أنهم ملم يسنتنوا .


 سفر لا ينفطع (حاشبة (أ)) .



 ( (IV)

 وتسترون من أمر التتيل.


 عباس، والقرطبي : لغلاء ثمنها وقال السدي : من تشديدهم على أنفسهم وتعتتهم موسى .

 أنهم يضيفون فعل البعض إلى جماعة القبيلة، يقولون : فعلتم كذا، وإن كان بعضهم فعل ذلك. وهذه الآية هي اول القصة ولكنها مؤخرة في الككلام ومعناه التقديم . قوله تعالى : ووفادّارعــم فيهاهِ فالل ابن عباس : اختلفتم، وقال الربيع : تدافنعتم ـ يعني ـ ألقى هذا على ذلك وذلك على هذا فدافق كل واحد عن نفسه .






(1) سورة التوبة/ ^r.





(I'(I') في (ج-، د) : أجبيى.
rra/r عن مجاهد.
في (ج-، د) : فذلك قوله .
(1•)

(1) في (د): تاكيد.
(IV) في (IV) ومات، فحرما الميراث وقتلاما .
(1६) في (د): فما معنى .
(10) في (حـ) : أن ذلك.


$$
\begin{aligned}
& \text { (د) ( }{ }^{(2)} \\
& \text {.2V/(Y) سورة النمل }
\end{aligned}
$$


 لكي تعرفوا قذرة الله عز وججل (0) على إحياء الميت .
 بما صدقه في ذلك أهل 'الكتابب، وهو رجل عربي أمي، لم يقرأ كتابآ، ولم يتعلم من أُحذ، ولم يُكن هذا من علا العرب.
 واليبس، يقال: ححر قاسٍ : أي صلب، وأرضن قاسية: لا تنبت شيئّاً قال ألزجاج("')تأويل القبوّة: ذهـاب البلي والرحمة والخششوع .
 يجب على من شاهدها أن يلين قلبه ويخضع (')

 توجد في الححجارة(1V) فنشبه الله قلوبهم بالحِجارة لقسوتها ولعلم المنفعة فيها .



|  | (1) في (1) |
| :---: | :---: |
| (1) | (Y) |
| ( | (\%) (Y) في (\%) |
| (1Y) |  |

VE/\ انظر (I (I)



(1^) في غير (أ): وفْوله .


. ITY/ انظر معاني القرآن للزجاج (V) (V)
(^) ني (د) والمطبوعة : الدليل .
(9) (9) (





(YI)

$$
\begin{aligned}
& \text { (شّذرات الذذهب r/97). }
\end{aligned}
$$

$\qquad$ س£ ـ IV : سورة البقرة/ الآبات
الله محمد بن حفص الجويني (1)، حدثنا ابن أبي الثلج (1) حدثنا علي بن حفص المدائني(")، حدئنا إبراهيم بن عبد الله بن حاطب(t) ، عن عبد الله بن دينار (0) ، عن ابن عمر قاله :

(1) من اللّ القلب القَاسي"


 . (من رأس الجبل إلى أسفله) (")
 اللهr (ir ${ }^{\text {( }}$ ومعنى الآية : إن الحجارة قد تصير إلى هذه الأحوال التي ذكرها من خسية الله(1!) وقلوب اليهود لا تخشع ولا




 (r)




Irv هـ (كتاب الجمع / / Y0 1 / .



( (1) لآتمام النص الفرآني






 .يسبح بحمدهِ وقال و申ألم تر أن الهّ يسجد له من في السموات ومن في الأرض| وأمثال هذه كثيرة فيجب الإيمان به (حاشية ا).
 أقسى من الحجارة.

ثم أوعدهم على ترلك الإيمان بمحمد



 يُسِّوِ

 عِنَّ




 وقال ابن عباس ومقّاتل (1) : هم الذذين انطلقوا مع موسى إلى الجبل فسمعوأ كلام اللّ ثّم حرفُوه، وزادوا فيه



(1) (1) في (د): ثم لا يؤمنون فقلوبهم
(Y) في (د) : أن
 ص
(T) انظر تفسير ابن عباس ص Y Y عبأس والتسهيل ص 01. (V) (9) في (هـ) : صلى ال山

وحرفوا فلهم سابقة في كفرهم وهذا مما يقطع الطمع في إيمانهم.
وتوله تعالى (1): "ووهم بعلمونه أي : لم يفعلوا ذلك عن خطأ ونسيان بل فعلوه عن قصد وتعمد .



 من العلم بصفة محمد(1) النبي المبشر به ونعته.
رئليحاجوكم به ليجادلوكم ويخاصموكم يعني : أصحاب محمد عليه السلام(Ir) ويقولـون لليهود(II): قـد
أقررتم أنه نبي حق في كتابكم ثم لا تتبعونه.


 تعالى :

فولــه تعـــالى : وِومنهم
المنسوب إلى ما عليه جِبِّة(T) الأمة، أي : لا يكتب، فهو في أنه لا يكتب على ما ولد عليه.
(د) (r)
(1) في غير (ا) وتوله .
( (
(₹) انظر تفسير ابن عباس ص
 (0) ني (هـ): عن ذلك.

(V) في (د) : مصدق ا (د)


 (1") (1) في (د، هـ): بصفة النبي، وفي (هـ) بصفة النبي

(1 أ) ساثطة من (حـ).


- (
 (19) ( 19 في (د) : (ومنهم أميون) .
 (Y) جبلة: ألي خلقة (حاشية ا (Y)

الوسبط فب تفسير الثرآن المجبد/ج1//11

(IV)
(1)(1)) في (د) : أي اليهود.
 تعالى : ${ }^{(1)}$ (1)


والعربب تقول: أنت إنما تمتني هذا القول : أي: تختلقه(A)

وقال أحمد بن يحيىى (9) : „التمنْي" الكذب، يقول الرجل : والله ما تمنيت هذا الككلام ولا اخختلقته . وا


 بتمنون على الله ما لا ينالون. .
 بالظن : وقال أصحاب المعاني (r): ذم اللّه بهذه الآية قوماً من اليهود لا يحسنون شيئّ وليسوا عللى البصيرة إلا

> (r) في (د): (بعلمون الكتاب).
(1)
 (0) (0) في (د): كتابة الكتاب ولا تراع



 (II) (II) ني غير (أ): في ترله.
.(د) (IY)
( $A \cdot /$ / (Ir)


$$
.1 \cdot \varepsilon / 1
$$







$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) سورة البقرة / } 111 \text { وفي (د) (أو نصاري). }
\end{aligned}
$$

بحدثون به، وإلا ما يقرءونه من غير علم به، فتيه حث على تعلم العلم، حتى لا بحتاج الإنسان إلى تقليد غيره وأن
يقرأ شُيّئَا لا يكون له به به معرفة.


 الزجاج () : : رالويله كلمة يستعملها كل واقع في هلكة .
 بعني : يغيرون صفة محمد رسول الله على غير ما كانت في التوارة، وذلك لما كانوا يأخذونه من المآكل(1') من سائر اليهود فخافوا أن تذهب مأكلتهم إن هم بينوا الصفة فذلك فوله (وويل لهم مما يكسبون) .
 ابن عمرو بن أبي عاصم(1)، حدئنا أبي(1)، حدثنا شبيب(1)، عن عكرمة(1)")، عن ابن عباس قال :

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في (1) (1): بوي الكافر فيه. } \\
& \text { (1) في (هـ) : أنْ رسول الش . }
\end{aligned}
$$

(r) الحّيث رواه الترمذي ـ كتاب التفسير - باب ومن سورة الأنبياء - عن أيي سعيد رتم










(9) سبطا: أي غير جعد، يفال شعر سبط أي مسترسل غير جعد (حاشية أ)


- (IY)، ( 1 (Y)




 وتال أبر حاتم صدوق توني سنة



N"-vo سؤرة البقزة/ الآيات
(أحبار اليهود وجلوا صفة النبي
 أزرت سبط الشعر"|()
 ويهود تقول: إنما هذه الدنيا سبعة آلاف سنة، وإنما نعذب بكل ألفـ سنة يوماً واحدآ، ثـم ينقطع عنا العذاب فأر ل


 وأم تقولون على الشهج الباطل جهالًا عنكمـ .

قوله تعالى :

 وعد ربكم حقاً قالوا نعمب) (1r) (r)
 سيئة(12)، و (السيئة): العمل القبيح .
 النجاة، و هالـخطيئة) : اللذنب على عمد.
(Y) في (أ) : نتدوه
(1) (1) في (د) : أكححل العين أعبن.
(Y) / / / 1 / عن ابن عباس


 (V)
 ( 1 ( $)$ (

(9) (9) (د) وأحأطت به خطيئته.


(1) انظر الزجاج 1 (1) (1)

. 9 - A/: (II)


(IY) سورة الأعراف / (IY)

 عبناس ومحجاهل .

قال ابن عباس والضحالك وأبو وائل وأبو العالية والربيع وابن زيد(1): هي الشُرك يمـوت عليه الإنسـان وقال غيرهم( () : هي الذنوب الكبيرة الموجبة لأهلها النار.

والمؤمنون لا يدخلون في حكم هذه الآية، لأن الله تعالى أوعد(') بالخلود في النار من أحاطت به خطيئـة وتقدمت منه سيئة هي الشرك، والمـؤمن - وإن عمل الكبائر ـ فلم يوجد منه الشرك .
وقر أ أهل المدينة (خطيئاته) بالجمع، والباقون: على الواحلة، لأنها أضيفت إلى ضمير(') مفرد، فلما لم يكن

 على الجموع

ومن قرأ بالجمع : حمل على المعنى، والمعنى الجمع والكثرة لا الواحد، والضمير المضهاف إليه جمع في









(1) (1 (1)
 عن الربيع والأعمش.

(V) في (د) : وهي آية كانت.

( (1)

(1) (د) (1)
(0) مورة البقرة/(0)

في (د) والمطبوعة: فلا.
(11) ترأ نافع بالجمع وحجته أن الإحاطة لا تكون للسيء المنفرد وإنما تكون لأنياء وأيضاً ما جاء في التفسير واخطيئته أي الكبائر) (انظر
 ( ( 1 ( ذ.تها لإتمام النص، ولبيان عدم سرد جميع الآيات عند المصنف.

## (A)



 على حكاية حال(م) الخطاب، وإذا كان هذا النحو جائزاً : جاز أن تجيء القراءة بالوجهين(1)


 وقوله (1Y)




 نهاهم اللّ عنه.
(r) في (د) : وكان مئلز.
(1) في (ج-، هـ) : نوله.
(0) في (د) : لفظ الخططاب







$$
\begin{aligned}
& \text {. } \\
& \text { (د) ( } \text { (IY) }
\end{aligned}
$$



 سنة 118 هـ

عن علي وعطاء.
 ابن عباس وانظر الدر / / / عo عن ابن عباس ؛

 وقرىء: (حَسَنَّا وحُسْنً) وكلاهما واحد، لأن الحسن لغـة في الحسن، كالبخـل والبخل والـرشد والـرشد،


 (الإعرانى" الذهاب عن المواجهة إلى جهة العرض (IT)
 ويسفك: لغتان، و(ادماء) جمع دم .
قال ابن عباس وقتادة (10):لا يسفك بعضكم دم بعض بغير حق . ولولا تخرجون أنفسكم من دياركم أى : لا
 إقرار أوائلكم بأخذ الميئاق عليهم


$$
\begin{aligned}
& \text { (0) في (د) : أيحسدون. }
\end{aligned}
$$








( (1) في (د) : وحكى .








 (10) انظر تفسير ابن عباس ص با وغ با

والتسهيل ص
(17) ذكرهابن قتيبة في غريبالقرآن ص 1 (I)
(IV) في (د) : وأراد هؤلاء يا هؤلاء نحذف النداء من دياركم.

## (1) أنفسكمب) يقتل بعضكم بعضاً هووتخرجون فريقاً منكم من ديارهم









 ديارهم تظاهرون عليهم| : قرىء بتخفيفـ الظاء وتشديدها (1) (1) (1)
 تتعاونون على أهل ملتكم. بالمعصية والظلم .




(1)
(Y) في المطبوعة: توم أقوما.


في (هـ) : اللضاهرة.






(II) في (د) والمطبرعة: لمقارنتها.
(IY) سورة التحربم / \&
(IY) (IY)




$$
\begin{aligned}
& \text { (10) }
\end{aligned}
$$

ولدغى وقتيل وقتلى، وجريح وجرحى (1) فالأسرى : هو التياس في جمع أسير. ومن قال „أسارى") : شبهه بكسالى، وذلك أن الأسير لما كان محبوسا عن كثير من تصرفه للأسرى (٪) كما أن الكسلان محتبس عن ذلك لعادته شبه به : فقيل في جميعه أسارى كما قيل كسالى .

 تعالى (0) هو (0) وجعلته عوضا عنه حيانة له(A) . والقراءتان معناهما واحل، وإنك تقول: فديته بالمال وفاديته وافتديته. قال طرنة (9) : على مثلهـا امضي إذا فـال صحــابي ألا ليتني أفــديــك مـنهــا وأفتـــدي

والمفعول الثاني : محذوف من الآية لأن المعنى : تفدونهم أو تفادوتهم بالمال (•! وقوله تعالى : ${ }^{\text {و }}$ :
 ولو اقتصر على هذا القدر(1') اشتبه أن يرجع ذلك إلى :فداء الأسرى، ('r)فأظهر المكني عنه، وأعاده فقال

ونظم الآية - على التقدير والتأخحر ـلأن التقدير : وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم وهو محرم عليكم إخراجهم
وإن يأتوكم أسرى تفدوهم .
و\#المحرمه" الممنوع منه، وشالحرامه كل ممنوع من فعله، و(ا'لمحروم)" الممنوع منه ما ناله سواه.
(种) في غير (f): وقوله.





 أصحاب المعلقات
 بمعنى واحده (حاشية (أ)) .
(11) في(د): وقوله.

(1) (1) في (د): : وجرحآ، والأسرى. الأسري،



 مقاتلتهم وسبي ذراريهم ${ }^{(0)}$.
 أي : لا تفضحون.


 قليل الدنيا بكثير الآخرة فجال :


وَلَّة

 (20) مَلَ

(
(1) في جميع النسخ : الحيواة.:


والضعيف ص ع - ه) .


$$
.1 \varepsilon \cdot / 1
$$

(V) سورة هود / (V)



() (II)
(IY) (IY) في (د): في هذه الدار. . . ولا

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) في (د) : أيَ يرجعون. } \\
& \text { (9) في (ه) (ه): على 'أخبار. }
\end{aligned}
$$

## 


قوله تعالى : واولقد ءاتينا موسى الكتاب وتفينا من بعده بالرسل أي أرسلنـــا رسولا يقفو رســـولا في الدعاء
الى توحيد اله والقيام بشر ائع دينه(1)
يقال: : قفا(r) أثره، وقفا غيره على أثره: أي أتبعه إياه(م).






وقريء (القدس" بالتخفيف والتثقيل، وهما نعتان مثل : العْنق والعُنُق والحلْم والحلُم، وبابه(") (ir) قوله تعالى : وأنكلما جاءكم

 توله ('فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون)(1) (1) ورالفريقه: : الطائفة من الناس.







$$
\begin{aligned}
& \text {.1.Y/ (1") }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (4) (4) في غير (أ): قوله . } \\
& \text {. (ll) مكررة في (l) }
\end{aligned}
$$


(受
أغلف وقوس غلفاه، ورجل أغلف: إذا لنم يختتن "()،



واللّعن" في اللغة : الإبعاد، ثم يسنمى : التعذيب والسب والثشتم: لعنا.
 سبيلا إلى فهم ما يقول محمد، وإن فهموا حُرموا الانتفاع به نهذا معنى لعن الله اليهود في هذا الموضع ع

 اليهود.

و(ماله صلة وانتصب ه(قليلا) على الإحال على تِقدير: فيؤمنون قليلا كعبد إله بن سلام (^) وأحبحابه : والآية رد على القدرية لأن الله تعالئ بين أن كفرهم بسبب لعنه إياهم، وأنه لما أراد كفرهم وشقاءهم : منعهم الإيمان(9)


(1) في جممع النسخ: فقالوا.




(1) في غير (أ) وقوله.

















 أنفسهم للنار، فكان ذلك كالبيع منهم




 هذا من بني إسماعيل؟





(目) في غير (أ) وقوله

 عن الكسسائي: وأبي عمرو السيباني والأصمعي وأبي عبيدة وأخذ عنه القاسمى بن سلام، وله النوادر المشمهررة.


(IY) سورة الحج / / T .
(ir) سورة! الشُورى /
(أنظر تفسير ابن كثير /YO/ (II) (l0) (10) انظر تفسير الطبري (1) (IV) (IV) ساتطة من (جـ، د).

$$
\begin{aligned}
& \text { (9) (4) في غير (أ): وقوله . }
\end{aligned}
$$


 والإنجيل والثاني بكفرهم بمحمد والقرآن .

وقال السدي(0): أما الغضب الاول فحين غضب الله عليهم في عبادة العجل والثاني حين كفروأبمُحمد علا السلام(7)

وقـال مجاهد(V) : الأول: بتـديلهم الثتوراة قبل خروج محمد

وقوله وأوإذا قيل لهم جا أي: لليها





 (1) في غير (أ) : وقوله.



 .11ヶ/1
 (7) (7)
(V) انظر تفسير الطبري (V)




(IY) (IY) في : أتكفرون.


(l0) (
 أبي عبيدة وأبي العالية.

توله تعالى :(1) ؤوهو الحقه يعني ما وراء التوراة من الإنجيل والقرآن. أخبر اللّ تعالى أن ما يكفرون بهم
 قال: : ونصبت وأمصدقاً على الحالـ.

أنزل عليناه أي(\&): أي كتاب جوز فيه قتل نبي وأي دين جوز فيه ذلك؟




 لبس سبيل المؤمنين(1) ) أن يقتلوا الأنبياء، ولا يتولوا فاتليهم.




 وهذه الآية توبيخ لليهود على كفرهم وعبادتهم العجل بعد ما رأوا آيات موسى وبيان أنهم إن كفروا بمحم فليس بأعجب من كفرهم في زمان موسى .



$$
\begin{aligned}
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (10) في غير (أ) قوله. } \\
& \text { (1") في (د): فقد بريء. } \\
& \text { (II) (I ) ساتطة من (I) } \\
& \text { (10) انظر (10) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (IT) (IT) (IT) }
\end{aligned}
$$


أظل الجبل فوقهم، فلما كشف عنهم قالوا(عصينا) (1)
وقوله تعالى





 وعيرهم بعبادة العـجل وذلك أن آباءهم ادعوا الإيمان تُم عبدوا العجل .
四 عَلَ (19)

وقوله تعالىى : \$اقل إن كانت لكم الدار الآخرة. . . جا الآية :
 الموتع فإن من كان لا يشك في أنه صائبر إلى البجنة فالجنة آثر عنده(A) من الدنيا.


 (1) (1) في ( ) مؤمنين . . . أنئمن . (V)

وانظر في هذا المعنى : الطبري


 في الجنة، لأنهم تعمدوا كتمان أمر النبي لا
 تكون بيده، فيضاف إلى اليد كل جناية، وإن لم يكن لليد فيها عمل .
 وفي هذه الآية أبين دلالة على صدق نبينا محمد


 علماء اليهود(0) الذين كتموا أمر محمد



 عـش الفـ سنة(11)!
وقال ابن عباس ('): أراد بالذين أشركوا: منكري البعث ومن أنكر البعث أحب الحياة، لأنه لا يرجو بعثا بعد
(Y) في غير (آ): نوله .
(2) (1) تال الزجاج: واوللنبي





$$
\begin{aligned}
& \text { (V) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1(1) (1) في (د) بالإنرالك مع اله تعالى . }
\end{aligned}
$$






 الوسبط فِ تفسير القرآن المجبد/ج/ITp

وقوله تعالى (1):

 عمّر فعاقبته النار.

## 

 كِلْمَوْمِنِيْنِ لِلْحَفِرِّنَ


 في أبنية العرب مثله: كان أذهب في بإب التعريب.



(1) في غير (1) : ونوله .

$$
\text { (Y) في (أ) والمطبوعة : عمر اللّ. } \quad \vdots \quad \text { (0) في (د) : بمبعده ومنجيه: }
$$


(r)
(V) في (د): عن من. .
(₹) في (ح): وما حرص أحدهم. .
 ابن أبي مريم وهو ضعيفـه :




وقرأ ابن كثير (جبريل) مثل سمويل - وهو اسـم طائر -.


(
والبرطيل: الحجر الطويل، والجمع براطيل (حاشية (ا) ولج ).
 والفرند: وشي السيف، جوهره وماؤه اللذي يجري فيه (الللسان /فرن).
 وكلا المذهبين حسن، لاستعمال العرب لهما جميعاً . قال جرير:

وقال حسان:
وجـبـريـل رســول اله فــــنــا وروح الــــدس ليس بـه خـفــاء( )
وقال كعب بن مالك:
ويـوم بــدر لـقــنـــكـم لنــا مــدد فيـه مـع النصـر جبريـل وميكـال(8)



 بالحرب والشدة، فقيل: أنه وإن كان ينزل بالحرب والشدة على الكافرين فإنه ينزل بالهدى والبشرى للمؤمنين. وعني بـ מالهدى)، ،واالبشرىه، : القرآن، فإن فيه هلى من الضلالة وبشرى بالجنة لمن آمن به فوله تعالى : ${ }^{\text {: }}$





والبحر / / /


11 / (وهو من مهزيت).





( ( ) في ( $)$


(د)
 رأيتني في دين الله أصلب من الحجر ()

ومعنى


 في السموات وما في الأرض(9)

 رسله وملانككته أمر من عاداهم .

وإنما قال: :
 الله
 (وما يكفر بها إلا الفاسقون| أي : الخارجون عن أديانهم واليهود خرجت بالكفر بمحمد


(1) (1) في : هنه الآبي.



$$
\begin{aligned}
& \text { (浣 في غير (أ) وفوله. } \\
& \text { (V) في (د) : وقوله. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) وفي (أ) : أخرجهما من جهلة. }
\end{aligned}
$$



(‘') (1 (جـ، هـ) : قوله.

وأسباب النزول للواحدي ص •Y وسيرة ابن مشام IVE//.
(IY) (IY)
 (I')
(10) في (د): ظرفاً وانظر التبيان 9 (10/

 مسركي العرب، فلما بعث نقضوا العهد وكفروا به.
 عاهدوا ألا يعينوا عليه أحدلّ، فنقضوا ذلك وأعانوا عليه قريشآ يوم الخندت


فأكثرهم غير مؤمنين .




 ,

 النعت الذي نعت به في التوراة وڭنبذ فريق من الذين أوتوا الكتابه يعني : علماء اليهود الذين تواطئوا على كتمان أمو

محمد عليه السلام ${ }^{\text {(N) }}$ قوله تعالى (1): و申كتاب الهّ وراء ظهورهمه يجوز أن يكون المراد بـ (\$كتاب الل山" القرآن، ويجوز أن يكون المراد
 و رالنبذه الطرح، ويقال لكل من استخف بشيء ولم يعمل به: نبذه وراء ظهره(9) قال الشُعبي(‘1): هو بين أيديهم يقرعونه، ولكن نبذوا العمل به .
 وأبي صالح وأبي مالكل وابن عباس وعطاء والضّحالك والكلبي وقتادة .
(Y) في (د) : عاهدوا نبيهم
(£) في (د): قال: عطى .


 . (^) (V) في (د) : لأنهم بين كافر .



وقال سفيان بن عينية(1) : أدرجوه في الحرير والديباج، وحلوه بالذهب والفضة ولم يحلوا حلاللة ولم يحر حرامه، فذلك النبذ.










 وفي (ولكن" قراءتان: التشديد، ونصب الاسم به، والتخفيف ورفع الاسم به(11)، وهذا الذرف؛ إذا استعم

 (گ) في (ج-، هـ) : وقالل .

 (1) في (هـ):(عن ملك.


(IY) في (د): فقالوا. . احضروا.
(1) في (د): الإنس والجن.
(1६) في (د): بهذه فاتخذوا.








$$
\begin{aligned}
& \text { (^) في (د) 'والسدير } \\
& \text { (१) في (د) (د) : ونها عن ذلك. }
\end{aligned}
$$

مثقُلاُ كان عاملأل في الاسم، وعمله النصب، وإذا استعمل مخففآ لم يعمل النصب (وكان حرف عطف)(1). وقوله تعالى : وايُعُلُمون الناس السحر





 تخاصم زوجا لها، فقال أحدهما للآخر : هل سفط في نفسك مثل اللا لالذي سقط في نفسي؟ فال: نعمه، قال(•1): فهل كك أن تتضي لها على زوجها؟. فنال له صاحبه: أما تعلم ما عند اله من العقوبة والعذاب؟ نقال له صاحبه أما تعلم ما عند الله من المغغرة والرحمة؟
فسألاها نفسها، نقالت لهما: لا. إلا أن تقضيا على زوجي، نقضيا عليه ثم سألاها نفسها، فقالت لهما: لا، إلا أن تقتلاه، فأفرغ لكما .


 عند ذلك ـ شهابا، وأخذا(IT) عند ذلك، فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الأخرة، فاختارا عذاب الدنيا على عذاب

(1) (1) في (د): شركاً الرّقية.





> |الإسناد Y/Y/ Y| .


(9) في (د): قالا

(1) (1) في (د) : من العقاب والعقوبة.
(IY) (IY) مثل القول الأول .
(ir) ( 1 (
 جانب العراق .





 لا ينفك من الإعلام كما يقال : تعلم بمغنى عُلمِ لأن من تعلم شيئا فقد علمه فيوضع التعليم موضبع العلم . قال ابن الأعرابي : ومن هذا قوله تعالى : لوما بعلمان من أحديا. قال: معناه: أن السأحر يأتي المُلكين فيقو (1) (1) في (د): منصوبة.
 كثير
 الد ror



 Y -

 أقسم بالخنس الجوار الكنس)؟ فهنه القصة تصة ركيكة يشُهد كل عنل سليم بنهاية ركاكاتها . ولما ظظهر فساد هذا القوا القول فنغو

النببب في إنزالهما وجوه:
 Y Y ب بيان الفرق بين السحر والمعجزية.
r \& ـ أن تحصيل العلم بكل شيء حسن الـئ

ه - معارضة الجن في ذلك.
 ( ( ) في غير (أ) وتوله .

(V) (I) في (I): وانه كفر .
 (0) (0) في (هـ) : بالزنا وباللواط



أخبراني عما نهى الله عنه حتى أنتهي فيقولان: نهى الله عن اللـزنى فيصفانـه، فيقول: وعن(1) مـاذا؟ فيقولان عن اللواط، ثم يقول: وعن ماذا(1) ؟ فيقولان: عن السحر، فيقول وما السحر؟ فيقولان: هو كذا"()" ، فيحفظه وينصرف. فيخالف فيكفر، فهذ|(t) معنى قوله (يعلمان) 'أنما هو يُعْلِمان .
ولا يكون تعليم السحر - إذا كان إعلاما ـ كفرا، ولا تعمله - إذا كان على معنى الوتوف عليه ليجتنبه(0) ـ ـكفرا، كما ألن من عرف الزنى لم يأثم، إنما يأثم بالعمل .



 نتخبك أن عمل السحر كفر بالله وننهاك عنـه، فإن أطعتنـا في ترك العمل بالسحر نجـوت وإن عصيتنا في ذلـك هلكت (11)
 والامتحان، مأخوذ من قولهم : فتنت الذهب والفضة، إذا أذبتهما بالنار، لِيتميز الرديء من الجيد، ومن هذا قولـه

 يشن (19)

| (1) |
| :---: |
| (Y) |
| (\%) |
|  |

(•) في (د) : يدل على حجة هذا.
وطألوت بالسريانبة: شاول بن ميس بن أبيال بن ضرار بن يحرب بن أفيح بن آيس بـن بنيامين بن يعقوب بن إسحاق بن إبراميم عليه
السلام.
 (IY) انظر البحر (IY)

r/ (1६) سورة العنكبوت (i)
(10) الظظر مجاز القرآن (18)
(II) (IV) في (II) أنفسكم كم أموالكمب وأنفسكم وأموالهمم.
(IV) سورة العنكبوت / (IV)

(19) وحـد والفتنةه والحال أن الملك إثنان لأن الفتنة مصدر والمصادر لا تثنى ولا تجمع (حاشية (أ)).

سورة البقرة／：الآيتان：ع－1 ،
 ．

صاحبه، ويبغض كل واحل منهما إلى صا

قال المفسرون：الإذن هاهنا ：إرادة التكوين، ألي لا يضزون بالسحر إلا من أراد الله أن يلحقفه الضرذ．

 والخخلا＂：النصيب الرامز من الختير •

 بخس حظه في الآخزة．

椦尼 إن ثواب النه لهم لو آمنوا خير من كسبهـم بالكفف والستحر ：
يَاتَيَهَا الَّلِيِْ


 يقال ：راعنـا سمعلك، أي ：اسمع منا حتى نفهملك وتفهم عنا والعرب تقول：زاغنا سمعكك وراغنا بسمعك بمغنر｜ واحد ．
｜قال الكلبي عن أبن عباس：كان المبسلمون يقولون للنبي．
 بينهم، فسمعهها سعد بن معاذ（0）ـ وكان يعرف لغتهمه، فقال لليهود عليكم لغنة اللむ، لئن（7）سمعتها من رجل منكم يقو
 ورجل مؤخلذ عن النساء：محبوس（اللسان／آخذ）．
（£）في（د）：ويصهلون ．


 وهذا النهي : اختص بذلك الوقت، لاجماع الأمة على جواز المخاطبة بهذا اللفظ الانن.

 أمرو|(V) أن يقولوا بدل الاراعناه انظرنا .

قوله تعالى : ولواسمعواه أي : ما يقال لكم وما تؤمرون به ، ومعناه: وأطيعوا (A) لأن الطاعة تحت السمع (9)




 ? (1) ( )信

 نفسه، يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه بخلافه، ويقول اليوم قولا ويرجع عنه غدآ، فأنزل الله تعالى هذه الآية(IV)
 محله، وهذا نسخ (19)(إلى بدل، لأن الظل يزول ويبطل وتكون الشمس بدلا عنه ويجرز النسخ إلى غير بدل وهو رفع


(Y) في غير (I) وقولك.


(0) في (د) : إذا نظرته
(9) هأطلت السبب وهو السمع وأراد المـببب وهو الطاعة وإلا لم يكن للسمع فائدةه (حاثبة أ).
(") في (حـ، هـ) : قوله .
(11) في (د): ولا المسركون.
(IY) سافطة من (أ) وفي (د): في إنزال.
(Ir) ما بين المعقوفتين ساتط من (حـ).


(1^) في (د): مكانه.


$$
\begin{aligned}
& \text { (10) (10) في غير (ا): قوله } \\
& \text { (I) (17) }
\end{aligned}
$$

> (V) (د) في (د) : وأمروا.
> (1) في (د): أطيعوا.

الحكم وإبطاله من غير أن يقيـم له بدلا، يقال : نسخت الريح الآثار، أي أبطلتها وأزالتها.








 النيءء، إذا جعلته ينساه.
ومعنى الآية : إنا إذا رنعنا آية من جهة النسخ أو('1) الإنساء لها: أتينا بخير من الذي نرفعه بإلخدى هذّين الوجهر
وهما النسخ والإنساء.

وقد يعع النسخ بالإنساء، وهو ما أْخبرنا إلحسن بن محمد الفارسي(V)، أخبرنا محمد بن عبد الله بن الفضر|



(1) في (د): كتولهم.
(9) في (د) :أي أصبته.


(1) في غير (ا): وتوله.
(10) في (1) (1): والمطوعة نسي الشنيء وفي (مـ): النسي .
(1) (1) في () () : والططبوعة (ما نـنـخ).
(Y) في (د): نجله منـوخاً كذلك.
(11) في (ه): : والإنساء.
.




$$
\begin{aligned}
& \text { (r) سروة البقرة / }
\end{aligned}
$$

 أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف(V) :

،
 سورة قد كان دعاها، فلم يقدر منها على شيء إلا

 شييا، ثم قال: (انسخت البارحة من صدوركم ومن كل شيء كانت فيه٪(")" وروأ أبو عمرو (ننسأهـا) ـ مغتوحـة النون، مهمـوزة - من النسيء(18)بمعنى التأخيـر يقال : نســأت الابل عن

الحوض، أي : أخرتها (10)
ومعنى التأخير في الأية :أن يؤخر ("1) التنزيل، فلا ينزل ولا يعلم ولا يعمل به ولا يتلى، والمعنى : نؤخرها لوقت كان (V)، فنأتي بدلا منها في الوقت المتقدم بما يقوم مقامها .
(1) لم أعلم هذا الاسم وقد ورد في أمـانيد أخـرى باسم: محمد بن عبد الش أبو الضضل وسيأئي أكثر من مرة.

 (l) (£) (أبو اليمان: الحكم بن نافع البهراني الحمصي سمع شُعيب بن أبي حمزة، روى عنه البخاري نسخة كبيرة وروى له مسلم توفي سنة






سنة (كتاب الجمع 1/ / 0 0).
(II) في (د) : دسول الله .
(IY) (د) في : عن تلك السورة .
(1) في (أ): في جوف اللليل.


(Ir) (I انظر مجمع الزوائد ـكتاب التفسير - عنعمر رضي الله عنه بنحوه، وفيه هرواه الطبراني في الكبير وفيه سليمان بن الأرقم وهو متروكه . ( $\mathrm{M} 10 / \mathrm{T}$ )


 (1६) في جمبع النسخ : النساء.








 (V)


 للعباد إذ لا مانع منه (4).





|ت

(ح غي غير (د) وقوله وني (هـ) توله.
(1) في (هـ) : أن اله اله تعالُى

النظر الزجاج (V)

(1) في (د): لأن.










يقول ـ وهو عبد الهّ بن أبي أمية المخزوومي -(1": إئتني بكتاب من السماء فيه: آمن رب العالمين إلى ابن أبي أمية، اعلم أني قد أرسلت محمدآ إلى الناس .

 والتمني وكما سئل موسى من قبل يعني قولهم: أرنا الش جهرة.
 البراهين كفر، لذلك قال هومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل| أي : قصده ووسطه. ومعنى מالضلاله: : الذهاب عن الاستقامة.

 إلى دينتا فهو خير لكمب.


 إجلاء النضير وقتل قريظة، وفتح خيبر وفَكَكُ (I')
(1) عبد الأل بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الهُ بن عمر بن مخزوم المخزومي ابن عمة النبي
 عبد المطلب وأسلما وحسن إسلامهما وشهد نتح مكة وحنينا والطائف ورمي من الطائف بسهم نتتله ومات يومئذ . (أسـد الغابـة ( (ivv/r (1) في (أ) ومن مائل : لن نؤمن حتى تأتي وفي (د) ومن فائل بقول: لن نؤمن أو تأتي.



.

 /r

$$
\begin{aligned}
& \text { (1(1) ني (د): جمعهمر. } \\
& \text { (11) }
\end{aligned}
$$




سورة البقرة/ الآيات: 111 ـ

. قدير
.
 كِعْتُتُرْ صَدَدِقِينِ وَلَا هُمْ ََرْزَوْنَ



 يدخل الجنة إلا من كان يهوديا(م) ، وقالث النصارى: لن يدخلها إلا من كان نصرانيا(1) (1)



(11)

 (r) سورة النوبة / 9 ( 9 . (Y)
(0) (1) في (د): لن يدخلها إلا من كان هو هودآ.


 (1) في (د): هاد.


 والمعنى يقع على الجميعه (مجاز القرآن (01/1)


 على رسول الله ولَ
 الاختلاف، وكتابهم واحد، فدل بهذا على ضلالتهم . ثم بين أن سبيلهم كسبيل من لا يعلم الكتاب في الإنكار لدين الله من مشركي العرب (وغيرهم فقال واكذلك قال

الذين لا يعلمون مشل قولهمهوه
 بينهم يوم القيامةه الآية، قال الزجاج (^) : أي يريهم من يدخل الجنة عيانا ومن يدخل النار عيانا .


 رواية عطاء ـِّ") :هذا وعد من الل لنبيه والمهاجرين، يقول أفتح لكم مكة حتى تدخلوها آمنين، وتكونوا أولى بهم
 تعالي (وكذلك نجزي المحسنــنـ) قال بعني المؤمنين. (Y) في (د) : كل أهد.


. $\mathrm{V} / \varepsilon$
(回) في غير (أ) وتوله .


عن مقاتل .

(9) (9) في (د): من ذكر في المر المسجد.



 (II) في (أ، حـ): المسجذ
 الوسيط في نفسير القرآن المجيد/ج1//rir

سورة البقرة/: الآيات: 110-11
(1)

وَ ش شُ كا


 40

والمعني : فأينما تولوا وجوهكم، نحذف المفعول للعلم به.
 والوعد (1) والعدة، والعرب: تسمي إلقضد الني يتوجه إليه وجها، قال الثناعر:
 معناه: إليه (^) القصد بالعبادة.

وقوله تعالى : وإِن الهّ واسع عليم| أي : واسع الرحمة، واسع الشُريعة بالترخيص لهم والتوسعة على عباده دينهم لا يضطرهم إلى ما يعجزون عن أدأئه .

(Y) (Y)



 وانظر الللسان /وجه) .
(V)

 بحر البسييط) .
(1) في (1) : القصد إليه بالعبادة.
 . (1") سبن.
 قال: وجدت في كتاب أبي : (£) حدثنا عبد الملك العرزمي ()، حدثنا عطاء بن أبي رباح، عن جابر، قال : بعث رسول الل ها هنا قبل الشمال فصلوا وخطوا خطوطا (وقال بعضنا القبلة ها هنا قبل الجنوب، فصلوا) (1) وخطوا خطوطا، فلما فلما


 فـ „قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن اللّ(")"وقال المسُركون(")": الملائكة بنات الله فنزه اللّ
 على ما تقدم(1)
(1) في (جـ، هـ): أبو محمد بن إسماعيل، وهو: أبو محمد الخططي إسماعيل بن علي بـن إسماعيل البغدادي الأديب الإخباري صاحب





نرجمة والده) .
(£) عبيد الله بن الحسن بن الحصين بن الحر بن الخشُخاش العنبري البصري التميمي قاضي البصرة ـ سمع خالد الحذاء وعنه معاذ بن


(0) عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي الكوفي الحافظ الكبير حدث عن أنس بن بن مالك وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وطائفة وكان من

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ح) (ح)
.

 جاء في الرجل يصلي لغير القبلة رقم




( ( 1 ( ) سورة التوبة / • • بلفظ (وفالت اليهود) .
(11) في (د): وفالت المشركون .




وقوله و\% (1)
مجاهلد وعطاء والسدي : (Y) مطيعون .



قول مقاتل والفراء(1)
 طاعة الجميح لش تعالى : تكونهم في الحلق عند التككوين إذ قالٌ (اكن" فكان كما أراده.




السلف.

قلدر الله وجوده : فهو كالموجود الشاهد فُحِاز أنْ يخاطبي(1A)
=






 . (V)

 . 111 / ( 11 ( 11 (



(IY) (IY) : قي (IY)
(آ) سآقطة من (جـ، هـ) .
(1§) في (د) : قبل أبدعت.





 على دفع هذا(9) الامر ولا صنع له فيه والمعنى : كن بتكوينا إياك .








 وقوله(10) هوكذلك قـال الذين من قبلهم أراد: كفار الأمم الخالية، قال الزجاج (r7) أعلم الله ان كفرهم في


(Y) في (مـ) : لحب الخير.

(^) ساتفطة من (هـ، د).
.
(9) في (هـ): هنه.



('rir) في (أ) والمطبوعة : المعنى .
(10) في (د) ما أراده اله

$$
\because-20+2
$$


خالويه ص ^^. .
. (IV)


 مشركوا
.(د) (Y)


. زيادة للبيان (Y)



$$
\text { زرعة ص } 111 \text { نقلْ عن الزجاج . }
$$

(II)
(IY)
 تعزية للنبي (\%) (\%)
 المسبلمين ومن لم يعاند من علماء اليهود لأن القرآن برهان شانف.

 وَلِّرَ وَلَانَيْير目

توله تعالى (V):
 نحو قوله



 شأنهم عهذة ولا تبعة، فلا تحزن عليهم.
(1•) سورة الزخرف / rar.
(IY) سورة ق/ ه.
(11) في (جـ، د) : وقوله.
(10) سورة المائلدة / T .


(تفسير الرازي ع ع •

$$
\begin{aligned}
& \text { (2) (0) } \\
& \text { (1) (د) في (د) الآيات البينات. }
\end{aligned}
$$

وقرأنا مع ولا تسأله - بفتح التاء وجزم اللام ـ على النهي للنبي
 حال أبويه في الأخرة، فنزل قوله هولا تسأل عن أصحاب الجحيمبه(م)

لابن خالويه ح A A والرازي \& / •r.
(Y)

(الأعلام للزركلي \& / \& Y).


(צ) في (د) : ودعا. . وتمنا.
 فبكى وأبكى من حوله فقال رسول الله فزوروا القبور فإنها تذكر بالموته.





 ورسول اله
 بقول حانظ الثـام ابن ناصر الدين :




 وانظر أمباب الــنزول للـواحدي ص

 وهو ضعيف جدآ، ثال البخاري : منكر الحديت وقال أحمد وابن المديني : كنا نتقيه.

سبورة البقرة/ الآيات: 119 -

(1) (فألقوه في الجححيم|

 وأخْر أنه لا يرضيهم إلا ما يستححل وبوده لان الليهود لا نرضى عنه إلا بالتّهود، والنصارنى إلا بألتنضر ويستحه

 عباس (7) صليت إلى قبلتهم :





 اليهود .

وما بعد هـنا قد تقلم تفسيره(10) ؛ الثى قوله تعالى :
(1) سورة الصافات / 9 / وانظر في هذا المعنى : :اللسان / / جحم .

 (ع) في (أ، حـ، هـ) والمطبرعة : إرضاءهم .
 صن 09

(9) في ( )
(^) في (د) تلي .
(V)


 (IY) انظر تفـير ابن عباس ص (IV)


(تهذيب التهذيب










 عباده لا إلى استعامه، لأنه يعلم ما يكون، فلا يحتاج إلى الابتلاء ليعلم والمعنى : انه عامله معاملة المختبر .
 الجسد، فالتي في الرأس: الفرق (")، والمضمضة والاستنشاق وقص الشارب والمان والسواك و والتي في الجسد: تقليم

الأظافر، وحلق العانة والختان، والاستنجاء، ونتف الرفغين(8)
 أن تطهر، فاستنُق، فأوحى الهّ إليه أن تطهر، فاستاك، فأوحى اللّ إليه أن تطهر، فأخذ من شاربه، فأوحى الهّ إليه أن = يقبل منها هدل ولا تنفها شفاعة ولا هم ينصرونهي.
(1) في (د): يرجع.


 ( (६) في (د): ونتف الإبطين الرفغين ومعنى الرفغنين: الإيطين، والواحد: رُنْ ـ بضم فسكرن - (معاني الفرآن للفراء (VT/I). (0) انظر البحر (0)/rvo (1) إيراهيم خليل الشا : ابن تارح بن ناحور بن ساروغ بن أرغو بن نالغ بن عابر -وهو هود النبي علهه السلام - ومولده بارض الأهواز وقيل:
 (v) (
( ( ) في (د) : الهُ تعالى

سورة البقرة/ الآياتت:

 ومائة سنة.

أخْبرنا أبو بكر محمد بن عمر الخششاب(r)، أخبرنا أبو عمرو محمدل بن أححمد الـحيري أخخبرنا الـجسسن بن سفيان
 قال:

 أخبرك ابن سمعان غن مححمد بن المنكدر(")، عنن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أنه قال ؛

(1) في (1) : فاستنجا.

وفي هعاني الفقرآن للزجاج اوقال قوم : إن اللذي ابتلاه به: ما أمره من ذبح ولده وما كان من طرحه في الناز وأمر النجّجوم الثِي جرى ذكا 'في القرآن في نوله وافلها جن عليه الليل رأى كوكاً . . .
 سنة (العبر








8

 . $\begin{aligned} \text { ¿Y/Y }\end{aligned}$
Y YV ( ${ }^{\prime}$ (")

 توفي سنة •

 أعلمه. وانظر القرطبي


 ابنعباس(0): أوحى اله إليه: إني جاعلك للناس إمامنا يعتدي بك الصالحون من بعدك .
 معنى : أنهم ينتهون إليه فيما أمر وزجر .


 والأبناء.

وتكون النرية واحدا، وهو في قوله وهب(" ') لي من لدنك ذرية طيبة|(') يعني ولدا صالحا.

 لا يكون للناس إمام مشركُ.
 ووالمثابةه : مصدران: ثاب ئوب: إذا رجع(10) والمراد بالمثابة ها هنا: الموضع الذي يثاب إليه، قال ابن عباس(17)

> (1) انظر مصنف ابن أبي شيبة 110/1 1/ وابن كبير //11/ كلها عن سعيد بن المسيب.
 السنة: الاستحداد من العشر وهو حلق العانة بالحديـ (اللمـان / حدد).
( ( ) فِ (ح) : يـا رب زدني، وني (د): رب زدني .
(


 الالذين حملوا مع نوح في السفينة وقال الأزري: دخل فيلا فيها الآباء والأبناء وفي قوله تعالىى : هألحقنا بهم ذريتهم| بريد أولادمم الصغناره. (اللـان / ذرا).






معادا ومرجعا لا يقضون منه وطرا كلما أتون وانصرفورا اشتاقوا اللى الرجعة إليه.

 فيه، ولكن لا يؤوى ولا يخالط ولا يايع فاذذا خرج منه أقيم عليه الحد، ومن أحذث في الحرُم أقيم عليه الحد.




 فبقوا عليه إلى أيام النبي



 . 7 (حاشية )






(0) لاذ به: 'جا إليه وعاذ به، وهو من: لاذ يلوذذ لرذاً ولواذاً ولياذاً. ولاوذ ملاوذة ولواذاً ولياذاً: استر، وقال نعلب: لذت به لواذ

احتضنت (اللسان / لوذ).


(^) ني (د): وعلى ما.

(1) (1) في (د): قال أخيف فيه.

(!(1) في غير (1): وتوكه :
(11) (11) في (د): ومن :م يشئأ.

 والننر (1

أخبرنا أححمد بن الحسن القاضي، أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي، حدثنا عبد الـرحمن بن منيب المروزي حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا حميل(!)عن أنس قال :

قال عمر: وافقني ربي في ثلاث، قلت: يا رسول(ّ) اللّ: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فأنزل الله واواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى| وقلت: يا رمول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب؟ فأنزل اللّ تعالى آية الحجاب(t) وقال : وبلغني بعض ما أَين به رسول الله
 "أتيت على زينب (^) فقالت: ياع عمر، أما كان في رسول الل


 ودالمقامه في اللغة: موضع القدمين، حيث يقوم عليه الإنسان وهو الحجر الذي فيه أثر قدمي إبراهيم عليه

السلام.
أخبرنا الحسن بن محمد الفارسي، أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الفضل التاجر أخبرنا أحمدل بن الحسن الحا
 أنس بن ماللك قال:
(1) عبد الرحيم بن منيب الأبيوردي، قال أبو حاتم: كان صدوقاً (تاريخ بغداد \& Y/ Y/ (Y).


(") في (د): برسول.


 بعده أبدا إن ذلكم كان عند اله عظيمأ) (سورة الأحزاب /ها (or).
(0) في غير (أ) نساءه.
(هيعني دعوت واحدة منهنوجعلتها فريبة منيوتكلمت معها بحبث لا بسـمع غيرها نم أدعو أخرى وأجعلها قريبة وأتكلم معها بحيث لا
بسمع غيرهاه (حاثبة أ) .
واستقربهن : أي اتبعهن (عملة القوي والضعيف ص 0)
( (

 تزوجها الرسول (

 (1 ( ) (2) : عن شهاب
(11) انظر تغسير ابن كثير IV•/ عن قتادة .

رأيت المقام فيه أصابعه، ، وأخمصن قدميه، والععب، غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم (1)

 جابر بن عبد الله قال:

قال رسول الW لـ كلها بالغة ما بلغت)(1) .




(Y) سبت وفِ (د) أبو إبراميمن النصرزآبادي .

 النصرآبادي . وذكره الذهبي نفال: : المغيرة بن عمرو الدكي عن المفضل الجندي روي حديثّا موضبعاً، الحمّل فيه علبه. (عما
القوي ص ه، والعثد الثمين / (Y) /

 (ror/r


 بنحروه



 (المنزان
(2) (9)
 (11) (1)



$Y \cdot V$ $\qquad$ سورة البقرة/ الآيات: \& \& IY4
„الركن والمقام ياقوتان من ياقوت الجنّة، طمس الل نورهما، ولولا أن نورهما طُمس لأضاءتا ما بين المشرق
والمغرب||(1)
أخبرنا أبـو حسان المزكي، أخبرنا هارون بن محمد الإستراباذي، حدثنا إسحات بن أحمد الخزاعي (")، حدثنا
 ابن جريح، عن عطاء، ، عن أبن عباس(7) أنه قال:
ليس في الأرض من الجنة إلا الركن الأسود والمقام، فإنهما ججوهرتان من جواهر البلنة ولولا ما مسهما أهل
الشرك: ما مسهما ذو عاهة إلا شفاه اله(

ابن جبير، وعبيد بن عمير (") وعطاء ومقاتل:(1") من الأوثان والريب(1) قال الكلبي (ri): :إن اللش تعالى عهد إلى إبراهيم إذ بنى (t') الكعبة: أن طهره من الأوثان، فلا(t() ينصب حوله الحديث: رواه الترمذي ـ أبواب الحج - باب ما جاء في نضـل الحجر الأسود عن عبد الله بن عمرو بن العاصي رقم AV9 1 ايروبى عن
 وانظر علل الحديث للرازي











(^) في غير (1) فوله (1)


 بفقيهنا ابن عباس وناضينا عبيد بن عمير (تهذيب التهذيب VI/V النجوم الزاهرة الاني




 (18) في (د) : بنا . . . وما .

وثن، وقال مجاهد غطهرا بيتيه): من الثشرك (1)


وقال عطاء (0): إذا كان طائفا: فهو من الطائفين، وإذا كان جالسأ : فهو من العاكفين، وإذا كان مصليا: فهر| الركع السسجود.


 (ir) ${ }^{\text {(ir }}$

وأخبرنا إسماعيل بن إيراهيم، أخبرنا المغيرة حدثنا المفضل حدثنا إبو القاسمعبد اللّ بن عْمران العابدي(|f)
(Y) في غير (أ) قوله.


(؟) في (د) : وأما العاكفون . . وأما الركع . .


$$
\text { (V ، } 7 \text { ) سبق. }
$$





(1- (1) في ) : عطاء بن المسيب.





من حدبت عطاء بن السائبه. .
 أحدآ رواه مجردآ عن عطاء إلا الفضبله . وانظر الجأمع الصغير للسيوطي ov/r وراه وند زمز له بالحسن.
 (IY) عبد الش بن عمران المـخزوهي العابدي المكي أبو القاسم توفي سنة (تذكرة الحفاظ (OE)/r).

حدثنا يوسف بن الفيض (1) عن الأوزاعي(r) عن عطاء، عن ابن عباس قال :
 للطاثفين وأربعون للمصلين، وعشرون للناظرين"(£)

وقوله تعــالى : و申وإذْ قال إبراميم رب اجعل هذا بلداً عامناهُ كــل موضع من الأرض عـــامر أو غامـر(0) مسكون أو خال : بلد، والتطعة منه : بلدة والجمع (1) : بلاد ويلدان.
 صيد مكة لا ينفر، ولا يتعرض له بنوع أذى ومن قتل صيد مكة فعليه جزاووه، ولا يجوز قطع أشُجار الحرم على جهة الإضرار بها (4)





(Y) شيخ الإسلام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الدمشتي الحـي


( ( ) الحديت: رواه الهيبّمي في مجمع الزوائد ـ كتاب الحج ـ باب فيما ينزل على الكعبة والمسجد من الرحمن هرواه الطبراني في الكبير

 المنذري ثم العراقي .


 (0) الغامر من الأرض والدور: ضد العامر . (اللسان /غمر). وني (د): كل موضع من الأرض عامرأ مسكون. .








 الوسبط في تفسير القرآن المجيد/جا/

MY- IY£ سورة البقرة/ الآيانت








فتوهم أنهكما لا (•) يعطيهم النبوة(1) إلا اذا كانوا مؤمنين كذلك لا يرزق أهل مكة إلا إذا كانوا مؤمنين فـ ولالـل نعالى


وقرأابن عامر: بالتخفيف من الإمْتَاع، وأفعل قد يكون بمعنى فعل في كثير من المواضع نحو: فرحته وأفرطه، ،
ونزلته وأنزلته(17) .
 رإن طال.
 النار



(ir) سورة هود/ (ir)
(Ir) (I ( ) (

.

9v / (^) سُورة آل عمران (1)



قال ابن عباس (1) : يعني أحل البيت، قال (r) : وجاء إبراهيم إلى إبنه إسماعيل فقال : يا إسماعيل، إن الله(r)


 من كل باب سلام عليكم) (N)
وقوله (إنك أنت السميع العليم ج يريد: السميع لدعائنا، العليم بما في قلوبنا(4)،
وقوله هِ ربنا واجعلنا مسلمين لك ه أي : مطيعين مستسلميــن منقــادين لحكمك، وnالمسلم"، المستسلم لأمر ال山
وقوله و中 ومن ذريتنا أمَّةُ مسلمة لكِ كل قوم نسبوا إلى نبي فأضيفوا إليه: فهم أمته، وكل جيل من الناس : امة

# قال ابن الأنباري : (•) والأمة أيضاً : تُّبَاع الأنبياء. 


وإنما خَصًا باللدعوة بعض الذرية، لأن الله تعالى أعلمهها أن في ذريتهما من لا ينال العهد في قوله هولا ينال عهدي الظالمين() (1").
 كسرة همزة ألقيت فطرحت(V) حركتها على الراء، فالكسرة(1N) دليل الهمزة وحذفها قبيح، وهو جائز على بعل، لأن



 (V) سورة الأنعام /(V)
 ( ( ( ) سورة الرعد / (





 (10) في (د): والأجود بكسر . r£/ (IT) . سورة البقرة / (IY) (17) في النسخ : أرانا.


(IV) في غير (أ) : وطرحت.
(1 ( 1 ) ني (

الكسرة والفتحة : تحذفان استثقالًالً لقولهم في فَخْد فِخذ، وفي عضْد عضُد.

التي يحرم منها، والموضع اللذي نفف(r) فيه بعرفة وموضع الطواف، وموضع رمي الجممار . وكل متعبد فهو منسك ومنَكَك، ومنُ هذا تِيل للعابد: ناسك.
 الأمة في قوله وأمة مسلمة لكه وكلامما ؤلد إبراهيم، وهم العرب.










 (^) (1) في (د): وشرائع الأنبياء.


 . (IV)
(IV) ( ( 1 (

VT/\& الحديث (I) (I)



 المفضل (") قال العزيز: الممتنع الذي لا تناله الأيدي وعزة الله تعالى : إمتناعه على من أراده وعلوه من ألن تناله يد(!). وتال ابن عباس(0) : العزيز: اللذي لا يوجد مثيله.


 وذكرنا معنى غالحكيمه فيما تقدم (II).
 اَأَرَّلِهِيَنِ

 والتوبيخ ولفظها لفظ الاستفهام .
 حرف الجر، كما يحذف في سائر المواضع، كقوله تعالى : رألن تسترضعوا أولادكمي) (') والمعنى :لألادكم، ومثله

> (1) ليـــت في (د).
(Y) في (د) : صفة.
(





 (1) ( )

(المثل ورد في اللسان / عزز أي من غلب سلب والاسم العزة وهي القوة والغلبة (حاشية (أ).






سورة الثفرة/ الالبات : . rer ـrer
|(
 خالقها، ولم يعلم ما يحق الله غليه(0) .

والحـرب تضع (اسفهه في موضع جهلز، ومنه الحديث:
„الكبر أن تسفه الحق وتغمص الناسني(1) أي : تجهل الحق .

(امن عرف نفسه عرف ربه|](A). .
 . دون الهّ عز وجل (ii) .

قوة، عرف زبه خالقاً رازقآ(1) بالحول والقوة
(1) (1) سورة البقرة /

 (目 في (د): :الر.








$$
\begin{aligned}
& \text { (()) (V) }
\end{aligned}
$$







("1) في (د): والضـلال.



(1) في (2): خالقةً ورازفًا
('(1) في (د): في معنى الحديث.

Y10


 جهل نفسه جهل ربه، حتى يرغب عن ملة إبراهيم()(8) قال قتادة (0) : رغبت عن ملة (1) إبراهيم اليهود والنصارى، واتخذوا اليهودية والنصرانية دينا بدعة ليــت لشَ، ، وتركوا ملة إبراهيم .



 أي : في ذلك الوقت.




$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ني (ح) : }
\end{aligned}
$$

(انظر غرائب النيسابوري 19/ 19 وفيه ممن عرف نفسه بالضعف والفصورر، عرف اللّ بأنه فادر على كل مقدور ومن عرف نفسه باختلالل
 في (د) عليه السلام .
 في (د): عن ملته اليهود.
 (A) انظر البحر (A)

(IY) (I) (I)
 (i() الـُّرَّب - بفتح الراء ـ حفير نحت الأرض وقيل: بيت تحت الأرض وألسارب: الذاهب. (اللسـان / سرب).
(10) في (10) : والقمر والشمس .



|" سوزة البقرة/ الآبيتان : سr| ،
وقال ابن عباس في رواية عطاء('): يريل بقلبه ولسانه وجوارحه، فلم يعدل بالله شيئا ورضي أن يحرف بالنار في (ضـا الله عز وجل ولم يستعن بأحلد من المملائكة .





لمرات كثيرة.


 وقوله الإسلام ، لئلا يصادفهم الـوت عليه(ir)

والمعنى : الزهوا الإسلام حتى إذا أدرككم الموت صادفكم عليه، وهذا كما تقول لا أريتك ها هنا، توقع حر النهي على الرؤية، وأنت لم تنه نفسك على الحقيقة، بل نهيت المشخاطب كأنك قلت : لا تقربنَّ هذا المّوضع، فملـى جثتّه لم أرك فيه، وهذا من سعة الكلام .




وقوله(18) وأم كتم شهداء. . . هالآبة(10) . ــــزلت في اليهود حين قــالوا للنبي
(Y)





ص ע זr ـ qr والفراء / / •A.

سورة يس / 0.0



(يوصيكم الله) :
سورة النساء / / 11 وفي غير (أ)

 (IY) انظر تفسير ابن عباس ص (IY) 19 (IY) (10) ساثطة من (د) وفيها: أنزلت.


يوم مات أوصى بنيه باليهودية؟ فأنزل الله عز وجل（1）قوله جأم كتتم شهداء｜（＂）الآية．ومعناه ：بل أكتتم، كأنه ترك الككلام الأول واستفهم فقال ：أكتتم شهداه؟ أي حاضرين، أي ：أحضرتم（）وصية يعقوب بنيه حين حضره الموت؟
 واالحياة، فلل｜خُيرٍ يعقوب، قال ：أنظرني حتى أسأل ولدي وأوصيهم، فجمع ولده（0）ـ وهم اثنا عشر（1）رجلاً وهم
 نعبد آلكف الذي لا إله غيره و中 وإله عابائك（إبراههم وإسماعيل وإسحاق（V）إلها واحدآ）．．．ه）الآية فطابت نفسه ．


وقوله غإلْهآ واحدآ｜ينتصب على وجهين ：أحدهما：الحال．．كأنهم قالوا：نعبد إلهك في حال وحـدانيته، （11）（إلثاني ：على البدل من قوله

 و申ا كسبتم أي ：حسابهم عليهم، وإنما تسألون عن أعمالكم لا عن أعمالهم، وهو قوله هولا تسئلون عما كانوا ．يعملونج
 （1）（1）في（1）فأنزل الش تعالى

（（ $)$

（0）（0）في（د）：ولدهم ．

（V）


rr هـ عن

 وإسناده حسن



－（IT）





## 





 أي : بل نتبع ملة إبراهيبم واحنيفآ
 والنصرانية. وقاللالأصمعي((8)
 من دين إبراهيم غير الختان وحج البيت فلما جاء الإسلام عادت اللحنيفية . وقال ابن عباس: (T) "الحنيف: المائل عن الأديان كلها إلى (V) دين الإبسلام". . وقال مَجاهده^) : الحتيفية: اتباع إبزاهيم فيما أتى به من الشُريغة التي صار بها إماما للنّاس :
قوله تعالى : غوافولوا عامنا بالهِ . . باالآية:



(r) انظر اللسان / حنف.

(1) النظر اللسان / /حنف.

 $.1 \cdot 7 / r$

.
 1AV/1 كلها عن مجاهد.


 توفي سنة
( شذرات

$\qquad$ سورة البقرة/ الآبات: هץا ـ ـ إسماعيل الجعفي، حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر(1) ، أخبرني علي بن المبارك (")، عن يحى بن 'أبي






 أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم المزكي، أخبرنا (10) 'أبو سعيد إسماعيـل بـن أحمد الجـرجـاني، أخبـرنا


 (Y) علي بن المبارك الهنائي البصري الثبت عن بحيـى بن أبي كير وعنه التططان ومسلم وطائفة، وثقة ابن معين وأبو الود، قال ابن عدي : هو ثُبت مقدم في بحيى






(1) في غير (أ) والمطبوعة ويفسر ونها لأهل الإسلام بالعربية والإثبات من صحبح البخاري .


 (^) سعيد بن العباس بن محمد بن سعيد بن عبد الله بن أمية المذكر القرشي الهروي قالل الخطيب: كتبت عنه بعد رجوعه من حجه وكان
 (9) الثية المسند الُهباس بن الفضل بن زكريا بن نضرون النضرُوي الهروي أبو منصرر، مسند هراة، قال الخطبب ثقة توفي سنة YVY هـ



(IY) جويبر بن سعيد الأزدي أبو القاسم البلخي عداده في الكوفيينروى عن أنس بن مالكك والضحالك بن مزاحم وأكثّر عنه وأبي صالح







قوله ولالأسباطه قال الزجاج (^) الأسباط في ولل إسحات بمنزلة القبائل في ولل إسماعيل، فولد كل واحل ولد يعقوب سبط، ورلد كل واحد من ولبّ إسمماعيل قبيلة .

وإنما سموا هؤلاء بالاسباط، وهـؤلاء بالقبائل لُيُصل (9) بين ولد إسنماعيل وولد إسبحات.
 إليهم
存 أي : مخلصون ديننا عن الشُرك باللش تعالىي .

 . $9 \varepsilon-9 r / \varepsilon$


(ror _rol/l

عباس نوفي سنة IVY هـ. (الجمع (IVY-IVI/)
 وفي المططبوعة: لا في ركعتي الفجر وهو خحطا في النـ النقل.
. Or/ (T)
 وأبو داود ـ كتاب الصلاة ـ باب في ركعتي الفجـر عن ابن عباس رفم ركعتي الفجر عن ابن عباس وصححه ال
 I\&V/1
(9) في (د) : تفصل .

قال الحسن"(): علموا أولادكم وأهاليكم وخدمكم أسماء الأنبياء الذين ذكرهم الله في كتابه حتى يؤمنوا بهم ويصدقونهم بما جاءوا به.
وتالت العلماء(r): لا يكون الرجل مؤمناً حتى يؤمن بسائر الأنبياء السابقين وجمبع الكتب() التي أنزلها الله
 يبعد أن يظنوا أنهم كلفوا الإيمان بمحمد

 النخلة)
وقال أبو معاذ النحوي (^) : أراد: فإن آمنوا هم بكتـابكم كما آمنتم أنتم بكتابهم، فالمثل (9) ها ها هنا المراد المراد به الكتاب(") وقيل : المثل : صلة والمعنى : فإن آمنوا آمنتم به(11) وقد يذكر المثل ويراد به الشُبه والنظير كقول الثشاعر:
يــا عــاذلي دعـنـي من عــذلكــا مـثـلي لا يـــبـل مــن مــــلكــا(1)

أي : أنا لا أقبل منك.



في خلاف وعداوة.
 (Y) انظر تفـير الطبري $111 /$ (Y) عن قتادة .




. YO/V)

 في المطبوعة : والمثل .








(1६) في (د): أي : في خلاف.

سوزة:البقرة/ الآيات: هبا ـ

 الله أمر اليهود بالقتّل والنسبي في قريظة، والججلاء والنفي في بني النضير، والكزية واللذلة في نصباربى نجران.
 ومعجاهد والسدي وابن زيد وعطية (V) : دين اللد (^) والنما سمي الدين صبغة لأن المتدين يلزمه ولا يفارقه كما جز الصبغ الثوب.
 دينا .

 للمسلمين تنظيفاً وتطهيرأ وأمر به معارضبة للنصشازى .

وسمي الختان صبغة من حيث كان بدل ما فعلوه من صبغهم أولادهمم، كما قال : ولوجزاء سيئة سيئة الثانية سيئة لما كانت في معارخة الأولى .


(1) في (1): المخالفة.
(Y) (Y) سورة الحشر / \& ع



(V)






(II)








 أتحاجوننا . . . \$(1) أي : أتخاصموننا وتجادلوننا، وهذا استفهام (') معناه التوبيخ .

 موحدون .
قال ابن الأنباري(r) : وفي الآية إضمار وهو: وأنتم غير مخلصين فحذف اكتفاء بقوله (ونحن له غخلصون) (\&)
كقوله وها سرابيل تقيكم الحر (0)

قوله وغقل عأنتم أعلم ج بالتاء: ومن قرأ بالياء فلأن المعنى لليهود والنصارى وهم غيب(1)"
 نصارى تل عانتم أعلم آم الهُ أي : قد أخبرنا اللد أن الأنبياء كان دينهم الإسلام ولا أحد أعلم منه . وقوله وومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من اللهِ : توبيخ لليهود. قال ابن عباس (V): يريد: من أظلم ممن كتم شهادته التي أشهد عليها، يريد : ان الله أشهدهم في التوراة والإنجيل أنه باعث فيهم محمد بن عبد الله من ذرية إبراهيم وأخخذ على ذلك مواثيقهم ألن يبنوه للناس، فكتموه وكذبوا فيه. وقال مجاهد والربيع(A): الشهادة في أمر إبراهيم والأنبياء الذين ذكرهم أنهم كانوا حنفاء مسلمين فكتمـوها وقالوا : إنهم كانوا هودا أو نصارى.
 (Y) في (









وقوله و中وما اله بغانل عما تعملونه : وعيد لهم : أي : أنه يجازيكم (") على خلاف ذلك.
 خسن تكريره للتّذكير .

 .






 يؤدي إلى الجنة كما يؤدي الطريق المستقيّه) (") إلى المطلوب.
قوله تعالى : ووكذلكه أي : وكما اخترنا إبــراهيم وأولاده، وأنعمنــا عليهم بــالخـنيفية المستقيمة كذلله|
\$جعلناكم أمة وسطا) أي : عدلا خيارiً(1!").


> (1) في (د): يجازيهم .
 (Y) في (د): (سيقول السفهاء من الناس) نزلت الآية.



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في (د) : أعدلهـم . }
\end{aligned}
$$

(V) الظُ أدب الكاتب

(4) في (ج-، د): وسمي.





#  



والصلب.
قوله (1) هولتكونوا شهداء على الناسه قال ابن عباس - في رواية عطاء ـ: يريد (V): على جميع الأمم، وذلك




 عليه السلام يسأل عن حال أمته فيزكيهـم ويشههد بصدقهـم .

 على أنهم آمنوا بالحق حين جاءهـم وقبلوه وصدقوا به(10)؛
(r) في (جـ، هـ) وقال.




 (0) في (ح) : على (1) (1) في غير (أ) وتوله.

 العمال
(^) في (د): شهدنا به.
(9) في (جـ، د، هـ): وكان.
(11) في (د) : أن رسول الش

 والنص من سورة المائدة / IIV/ وفي الحاثشية خطآن: 1 - لأن شهادته لـهم لا علبكم. r ـ ـ كنت أنت الرقيب عليكم. .
الوسيط في تفسبر القرآن المجيد/ج10p/

$$
\begin{aligned}
& \text { (IY) انظر تفـير الطبري (IY) } \\
& \text { - } \\
& \text { (12) في (د) : جاء. }
\end{aligned}
$$

وقـوله تعـالى: غوما جعلنا القبلة التي كنت عليها أي : وما جعلنا تحويل القبلة البتي كنت عليها فهو من بـ
حذف المضاف، ويحتمل أن يكون المفعول الثاني للجعل (1) محذوفاً على تقدير : وما جعلنا القبلة التي كنت عـلـها منسوخة، فحخذف للعلم به.

وتوله وإلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه أي : لنعلم العلم التي يستحق العامل به الثو
 العلم الذي يوجب الثواب والعقاب.



 أهل الشك والريبة ومن يوافق الرسول فية التوجه إلى الكعبة ممن يرتد عن الدين فيرجع إلى ما كان عليه .




 عن عكرمة عن ابن عباس قال :

( ( ) ( )



 (1) انظر معاني القرآن للزجأج 199/1 (1) (0) في (هـ) : ولهم.



(IY) في (هـ) : حبن.
(r) في (ه): الثشنري.








للا وجه رسول الله إلى الكعبة قالوا: يا رسول الله : كيف باللذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الشّ (1) (1) وقال الكلبي عن ابن عباس(") : .كان رجال من أصحاب رسول الله
 رسول الله، توني إخواننا وهم يصلون إلى القبلة الأولى، وقد صرفلك الله إلى قبلة إبراهيم فكيف بإخلىوانـنا؟ فأنزل اللّ هوما كان الشه ليضيع إيمانكمب . يعني : ليبطل صلاتكم قِبَل بيت المقدس، يعني به الأموات أنه قد تقبل منهم. والمفسرون يجعلون هالإيمانه ها هنا بمعنى الصلاة(7) ويمكن أن يحمل هالإيمانه ها هنا على ما هو عليه من معنى التصديق فيكون معنى الآية ولوما كان الها ليضيع إيمانكمج يعني تصديفكم بأمر تلك القبلة .
 ورأفة، ورؤفت به أرؤف به.
وفي هالرؤوفa قراهتان، إحلاهما: على وزن فعول، والثانية على وزن فَعُل (4)، وفعول أكثر في كلامهم من
= والنهاية (「N1/9).
 .rrr/A
 البراء.

(r)









كثير 19Y// عن البراء وابن عباس.
(V) في (د): رالافة ورأفة .

 الرءوفه.


فعل، ألا ترى أن باب صبور وشكور أكثب(1) من باب حذر ويقظ وإذا كان أكثر في كلامهم كان أولى ، يؤلى يؤكد هذا صفات الله قد جاءت على هذا الوزن نحو(r): غفور وشكور، ولم يأت شيء منها على وزبن فعلن.

ومن قرأ على وزن فعل نقد فيل : 'إنه غالب لغة أهل الحجاز ومنه قول الوليد بن عقبة:
 وكثر ذلك حتى قاله غيرهم، قال جرير(1):




 ألظَّالِمِيسِ

قوله هِد نرى تقلب وجهك في النسماءه:
أخبرنا أبو منصور المنصوري أخبرنا علي بن عمر بن مهدي، حدئنا عبد الوهاب بن عينى (A)، حذنا أبو هنّلم
(1) في (د) : أكثر في كلامهم.





 والثاعر مو الوليد بن عقبة وكذا فتح القدير 101/1 :


(1) في (د): وذكر ذلك نقال جرير .







 قال المفسرون (•): كانت الكعبة أحب القبلتين إلى رسول الله موافقة اليهود، فقال لجبريل، وددت أن الله تعالى صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرها، فقال جبريل : إنما أنا عبد مثلك،



 سُطره يعني : عند الصلاة.
 والمحاملي وآخرون قال أحمد والعجلي لا بأس به وقال البخاري : رأيتهم بجمعين على ضعفه، ونا ونال البرفاني : أبو هشام ثقة أمرني
الدارتطني أن أخرج حدبثه في الصحيح (الميزان ع/N ـ T T ا).


$$
\begin{aligned}
& \text { (r) في (د) : حدثنا أبر بكر بن عياثل أبو إسحاق. وأبو إسحاق السبيعي سبق. }
\end{aligned}
$$







(تهذيب التهذيب rV•/^ ـ YV الجمع YV/Y).
(^) زهير بن معاوية بن خديج بن خيئمة الجعفي أبو خيثمة الكُوفي كان حانظآ متقناً فال أبو زرعة ثئة وتال النسائي ثبت سمع من أبي إسحاق

(تهذيب التهذيب lor - lor/1 / ror / الجمع.
 باب توله تعالى : واسيقول السفهاه


(II) ساقطة من (ح) وفي (د) واسله.
(זا) في (د) : أي تصده.



 إبراهيم وأنه الحق .





الآيات واللنذر(1) عند من يججحد ما يعرف لذلكل(V) قال (ما تبعوا قبلك)(^) .







 قوله(ڭ) (النذين عاتيناهم الكتـــاب يعرڤونه . . .




(0) في (د) : قال المفـر (دونـ
(د)
(V) (V) آ (


. (1')
(II) أنظر الدر (IV/ (IV)
(I) (Ir)

 وعلماء النصارى أن البيت الحرام هو القبلةه .

 با ابن سلام؟ قال: لأني أشهد أن محمد رسول الله حقاَ ويقينآ(؟) وأنا لا أشهد بذلك على الـن ابني، لأني لا أدري ما أحدئت النساء فقال عمر: وفقك اله يا ابن سلام . قوله(£) ووإن فريقاً منهم ليكتمون الحقه يعني : الذين يكتمون

 أمر القبلة وعناد من كتم النبوة، وامتناعهم من الإيمان بك.

 موليهاه قال الزجاج(9) : (اهوا ضمير لكل، والمعنى : كل("1) هو موليها وجهه، أي : مستقبلها بوجهه. وقرأ ابن عامر(1"): (هو مولاها) أي : مصروف إليها، والمعنى : كل ولي جهة: وقوله هذاستبقوا الخيراته قال
 القبول من الله عز وجل، وولوا وجوهكم حيث أمركم الله أن تولوا. وقوله 申أين ما تكونوا يأت بكم الشه جميعاّه أي : أينما تكونوا يجمعكم الله للحساب فيجزيكم بأعمالكم. ثم أكد عليه استقبال القبلة أينما كان بآيتين وهما(10):
$\qquad$
(1) في (د، هـ) : إذ رآه.







 القدير 107/1 الئن الزجاج
(د) (1")

 خالويه ص • 9.
(IY) عند ابن عباس في تفسيره ص Y (I
. (Ir)
. Y・ヘ/ انظر (1) (I)
(2) (10) (10)




تَهْ

قوله و(حيث خرجت) وإنما كرربّ الأيتان، لأن هذا من مواضيع(') التـــاكيد لأجل النسخ الذي نقلوا به جهة إلى جهة .


 المقدنس، ويقولون: ما درى(0) محمد وأصحابه أين قبلتهم حتى هديناهم نحن، ويقولون : يـخالفنا مخمد في د ويتبع (7) قبلتنا .


 لهم الخصوومة.

كانوا قد عرفوا أن النبي كِّ

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) في (ح) : موضع. }
\end{aligned}
$$


نولوا وجوهكم نسطرهي .


(1) في (د) فيتع .
(0) في (ح) : درا


(11) في (د) : فيوشك .
(1) (1)

(1)



(1\&) فٍ (د) : آخر زمان .
 (الظالمين الذين يكتمون ماعرنوا من الحن، ومن أنه يحول إلى الكعبة) (1)

 الدلة الحنيفية.

 تهندونه(1) ولكي تهتدوا بإنعامي عليكم إلى الملة(9) الحنيفية.

##  



 منهم -ه الأية(1) فالهُ تعالى قال : كما أجبت دعوته بابتعاث الرسول، كذلك أجيب دعوته بأن أهديكم لدينه وأجعلكم
وقوله و申رسولا منكمه تعرفونه(10) بأصله ونسبه، وباقي الآية مفسر(17)
$\qquad$


 وغرائب النيسابوري

(£) في (د): واخنـون، رأثبت نيها الياء ولم تبت في غيرها وكل ذلك صواب وإنما استجازوا حذف الياء لان كـرة النون تدل عليها1. . (الفراء ) / ( 1 )





$$
\begin{aligned}
& \text { (10) في (د) : معناه تعرنون. } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

 تعلمونه عند تفسير الآية 1r91 من سورة البقرة.



 هذا ما:





(1) في (د): قوله تعالى


 ولد سنة $\ddagger$ Y هـ ومات سنة


(0) في (د، هـ): عن توله تعالىى.
(1) في (د) : فإن ذلك اللّ تعالى .









(حسن المحاضرة (Y99/1).
(IT)




$$
\begin{aligned}
& \text {. (11، ، • ، ، (V) } \\
& \text { (9) في (2) : أخبرهم }
\end{aligned}
$$

أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر المعروف بحفدة الخششاب أخبرنا إبراهيم بن عبد اللّألأصغهاني(1) أخبرنا محمد ابن إسحاق، حدثنا تتيبة، حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح، عن أبيهريرة فال :
قال رسول اله
 تقربت منه باعآ، وإن أتاني يمشي أتيته هرولةه، . . . رواه مسلم عن فير ، ، رواه البخاري عن عمر بن حفص(") عن أبيه(7) عن الأعمش (8) .

 الك؟ قال: با موسى لا يزال لسانك رطبآ من ذكري،"(n) .





=


 (T) في (أ، هـ) عمرو، وهر: عمر بن حنص بن غياث بن طلت بن معاوية أبر حفص النخبي سمع أباه وروى عنه البخاري ومسلم وكان ثنة

> عَالماً متقنًا مات كهلا سنة بYY هـ.






(1) في (د): روي عن سعيد، سبقت ترجمة سعيد.


(9) ني غير (أ) قوله تعالى.

على الفرائض، وبالصلوات الخمس في مواقيتها على تمحيص(1) الذنوب.
 الزجاج() : تأويله: : أن يظهر دينهم(0) علمى سائر الأديان لأن من كان الش معه فهو (1) الغالب"






 العاقبة، ولكنه بعاملهم معاملة من بيتلى فمن صبر أثابه على صبره ومن لم يصبر لم يستحق الثواب.


 الصابرين ليدل على أن من صبر على هنه المصائب كان على وعد الثواب من اللّ تعالى نقال هوأوبشر الصّابر ينه|
(1) تمعيص: أي تطهير (حاشية (أ) (1)



(l) (V)







 (أ) (IE)
 (10) (10) (

(IV) في (د) : والشتيت. . . ولا تخرج.
 بعضها من أمر سماوي، انظر حانية (أ)
 أي : نحن وأموالنا له يصنع بنا ما يشاء واو إنا إليه راجعونه إقرار بالفناء والهلالك(1).
 حكم العباد رجع الأمر إلى الدّلد (1)
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، حدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف حدثنا بحر بن بن نصر (0) ، ، حدثنا ابن ابن
 تال :
 . عن ابن وهب(Ir) .
أخبرنا الأستاذ أبو منصور البغدادي أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسن السـراج حدثنـا محمد بن عبـد الهي الحضرمي(8)(1) حدننا يحى بن عبد الحميد(10) .



ا17 هـ (
(1، ، ، ، سبت.
(9) عروة بن الزير بن العوام بن خريلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي المدني يكنى أبا عبد الهة وأمه أسماء بنت أبي بكر سمع



(كتاب الجمع (1)
(II) (II) في (د، هـ) : يصاب بيا المها المؤمن.
(IY) الحّانظ الفقيه ابو طاهر أحمد بن عمرو بن عبد الهّ بن عمرو بن السرح الأموي مولاهم المصري مصنف نرح الموطا، وكان من كبار

(تذكرة الحفاظ
(ITM/T) (IT) (IT) والبخاري ـ كتاب المرض ـ باب ما جاء في كفارة المرض عن عائشة رضي الله عنيا
 الحريري وكان من أوعية العلم حدث عنه أبو القاسم الطبراني وأبر بكر الإسمـاعيلي وصنف المسند ولـه تاريـخ صضير نـالـ عنه
الدارتطني: ثقة جليل ولد سنة Y•r هـ ومات سنة rqV هـ (تذكرة الحفاظ r/r r


حدثّنا أبو بُرْدة الكندي(") عن علقمة بن مرثد عن ابن سابط (٪) ، عن أبي (r) قال؛:



 قال رسول أله

= ألحفاظ Y/ Y §).

روى له البخاري ومسلم (الجمع ovo/r) . .



 . $(\mathrm{r} \cdot 0 / \mathrm{r}$




 . (r•^//r







نوني سنة \&o هـ

(II) الحخلة : الخصلة (حاشية (أ) واللسان / الحللز).


وقال سعيد بن جبير(1): لقد أعطيت هذه الآية عند المصيبـة ما لم بعطه الأنبياء قبلهم(") هوإنـا لهُ وإنا إلبه






 سعيد(10)



 .(YM-rTI/V
(0) أبو سعيد الأنجّ : عبد اله بن سعيد بن حصين الكندي الكرني سمع عقبة بن خالد ووكيعاً وحفص بن غباث وأبا نعيم الضضل بن دكين


(V) سعد بن سعيد بن تِس بن نهد الأنصاري المدني أخو يحيى سمع عمر بن كير بن الفلح وسعيد بن مرجانة والقاسم بن محمد توفي سنة

ابن المديني والعجليَ وابن سعد وابن حبان (تهذيب الثهذلِب /V/rع).
(9) في المطبعة ابن سفينة: والمبّت ما في تهذيب التهويب في ترجمة عمر بن كير بن ألفلح سفنة: أبو عبد الرحمن ويقال أبو البخترب


(11) في صحتح مسلم: إلا آجره الهة في مدييته.
 وكان رضيع رسول اله





> في يوم واحد توني سنة \& مـ من جرح ير يوم أحد. (البدابية والنهاية $\ddagger$ / • 9)

$$
\begin{aligned}
& \text {. (riv_r } \mathrm{r} \% \\
& \text { (1) (1) سبقت ترجها. }
\end{aligned}
$$





 ومغفرة وأنسّد الأزهري(') :
 قال : معناه ترحم عليه، وفسر ابن عباس هالصلوات" ها هنا: فقال :مغفرة من ربهم ("'): وهذأ كما يروى، آل الن


(1) (الحسن بن محمد بن إسحاقَ بن الأزهري أبو محمد الإسفر اييني الأزهري ابن أخت أبي عوانة الحانظ كان محدثّ عصره أحسسن النا










(9) سبق تفـير معنى الصصلاة عند تفسير الأية رقم ّ من سورة البقرة (ويقيمون الصلاة) .



(II) انظر تفسير ابن عباس ض (I


$$
\begin{aligned}
& \text { (سير الأعلام }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (V) في (ح) : الاسترجاع }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { يضع الحديـ توفي سنة و9 19 هـ هـ, } \\
& \text { (الأعلام } 7 \text { / } 7 \text { ( } 7 \text { ـ الميزان }
\end{aligned}
$$

قالل ابن كيسان("): وجمع الصلوات: لأنه عنى بها رحمة بعد رحمة، وذكر الرحمـة بعد الصلوات لإنبـاع
 لـميــاء في شفتـبهــا حــوة لـعس وفي اللنــات(0) وفي أنيــابهـا شنب

فكر ر لما اختلف اللفظ.
 والثواب ()
أخبرنأبو بكر محمد بن عمر الخشاب، أخبرنإيراهيم بن عبد اللّ الأصفهاني أخبرنامحمد بن إسحاق الثقفي، حدثنا تتيبة(A)، حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب ـ رضي الس عنه قال:

نعم العدلان ونعم العلاوة غوأولكك عليهم صلوات من ربهم ورحمةه: نعم العدلان ، غوأولئك هم الهتدونه|
نعم العلاوة(4)





(「) سورة التوبة / v^ والزخرف / •^.




 وحدة مع كثرة الماء.
(0) اللثات: جمدع لثة (حائية (1) وني (1) اللثلاة وفي (د) اللهاة).
(1) في (د) : تـتيّة بن سميد.
(9) انظر فتح الباري
(") (1) في غير (ا') ترله تعالى.
 $=$
 الوسبط في ثفسبر الفرآن المجيد/ج//م17


 (1) حرج ولا ذنب


كانوا يمسكون عن الطواف بين الصفا" والمروة، وكانا من شعائر الجاهلية وكنا نتقي" الطواف بهما فأنز ل


 منصور حدثنا هشيم عن داود(!) (18ن الشُعبي، قاله :
كان لأهل الجاهلية صنمان يقال لأحذهما :يساف (10) ولآخر : نائلة، وكانيساف على إلصنفا،وكان (19) نائلة


(Y) في (Y) : قوله.
(7) ز(1) زبادة لإتمام المعنى:
. YIV/T انظر الزجاج (Y)





 أحمد: مقارب الحديث وفال ابن معين ضعيفـ، وقالل أيضاً: ثقة توفي سنة IVr هـ عن 70 سنة.




(II) (II) ما بين المعقووتين ساتط من (I) (I)



وانظر الزجّاج

(1६) سبق وهو داود بن أبي هند.
 (17) (1) في (د) : وكانت نائلة.

 نجعلهما الله من شعائر الحج (8) والآية بظاهرها تدل (0) على : إباحة ما كرهوه، ولكن السنة أوجبت الطواف بينهما والسعي وهو قوله أيها الناس كتب عليكم السعي فاسعوا|، (1) وهو مذهب اليُّافني رحمه الدّ (V)

وقوله कومن تطوع خيرأهِ قال الحسن (1): يعني به الدين كله (9) والمعنى : فعل غير المفترض عليه من طواف وصلاة وزكاة ونوع من الطاعة.

وقرأ حمزة(ومن يطوع) بالياءوجزم العين (")، وتتديره: يتطوع إلا أن التاءأدغمت(1(1) في الطاء لمقاربتهما (1') ،
 أعطيته، فتوقع الماضي موضع المستقبل في الجزاء، إلا أن اللفظ: إذا كان وفق المعنى كان أحسن(اr) . وقوله ؤفإن الها شاكر أي : مجاز له بعمله، ومعنى هالشاكر في وصف اللهّه، المجازي على الطاعة بالثواب

غوعليم) بنية المتطوع


(0) في (د) : تدل بظاهرها.










 (9) ساتطة من (د) (19)







 (0)
 مسعود (1) : ما تـلاعن اثثنان من المسلمِين إلا رجعت تلك اللعنة على اليهود والنصارى الذين كتمبوا أمر محمد وصفتّه.





(1) (1) في (د) :أنزلت : وتوله، وفي (د) : فوله تعالى.

 (§)







 (IY) النظر الطبري (IY/Y (IY)



 عباس (Y): لا يمهلون للرجعة ولا للتوبة ولا للمعذرة(ب) .




وقوله (8) 'لاو إلهكــــم إله واحــــهـه قال ابن عباس في رواية الكلبي (0) : قالت كفار قريش : يا محمد صف وانسب لنا ربك، فأنزل الله سورة الإخلاص وهذه الآية. وقال جويبر عن الضحالك عن ابن عباس (1): : كان للمشركين نلاثماية وستون صنما بعبدونها من دون الله فبين الله سبحانه (V) أنه إله واحد فأنزل (^) هذه الآية

قال الأزهري(9): \#الواحد في صفة الل تعالى هله معنبان، أحلهما: أنه واحد لا نظير له، وليس كمثله شيء،

 قال أصحابنا :(r) حقيقةضالواحد في وصف الباري سبحانها أنه واحد لا قسيم له في ذاته ،ولا بعض له في وجوده ، بخلاف الجملة التي يطلق عليها لفظ الواحد مجازا كقولهم: دار واحدة وشخص واحد. وعبر بعض أصحابنا عن پالتوحيده فقال: هو نفي الثريك والقسيم والشبيـه فالله تعالى واحد في أفعاله، لا لا شريك له يشاركه في إثبات المصنوعات،وواحد في ذاته (ri)، لا قسيم له، وواحد في صفاته لا يشبه الخلق فيها. (1) (1) في (د) : أي باقين .
 ( ( $)$



. (V) في ( ( ) : اله تعالى (V)
( ( ) فانزل الش (


(II)

(IY) في ( (IY) : أفعالث.

 يزيد (8)

الحي القيوم()(C)


 توحيده، وردهم إلى التفكك في آياته، والنظر في مصنوعاتها

 الأخر، أي بعله.
 الفراء(1)": يذهب هذا ويجيء هذا.






(0) سورة آلن عمران / - - r.


والجامع الصغنر (\%/4 ورمز له بالصحتح كلهم عن أسماء.
.



(1')
(1)

(10)



 الفلك المشُحون|(1) فإذا أريد به الواحد ذكره وإذا أريد به(r) الجمع أنث كالتي في هذه الآية(r)". والاية في الفلك: تسخير الله إياها حتى يجريه(1)( على وجه الماء، كما قال : وهوسخر لكمم الفلك لتجري في

 يربح، والمحمول إليه لأنه ينتفع(") بما حمل إليه اليه .





الأرض إذا لم يصبها مطر لم تنبت ولم تتم نباتا(IV) فكانت من هذا الوجه كالميت، وإذا أصابها المطر أنبتّ.


 الرياح申| : تقليبها(Y) قبولا ودبورا، وشمالاُ وجنسوباً، وتصريفها مرة بالرحمة ومرة بالعذابي، ومرة حارة ومرة باردة، ولينة وعاصفة
قال قادة (Y): قادر والله ربنا إنشاءجعلها رحمة لواقح للسحاب (r0) ونُشُرا بين يدي رحمته ،وإن شُاء جعلهاعذابا
ريحا عقيما لا تلقح شيئا إنما هي عذاب على من أرسلت إليه.

(Y) في (د) : أراد وفي (هـ) وإذا أريد.



.

(10) في (د) (د) مـ) : وقوله .


(r")


(Y0) (د) (د) : الحساب.
.


وقال عبيد بن عمير(1) : يبعد(1) الشّ المنشُرة فتقم الأرض قما، ثم يبعث الله المثيرة فتير سـخابا (r) تُم
الل (!) المؤلفة فتؤلفه، ثم يبعث اللة (0) إللواقح فتلقح السْجر .
 محمود السعدي (^) حدثنا موسى بن يحيئ (9) ، حدثنا عبيدة بن حميد حدثني منصور، عن ممجاهد قال؛

اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا('1".


أخلذ الناس ريح بطريق مكة ـ وعمرِ بن الخطاب حاج ـ فاشتدت عليهمه، فقال عمر لمبّن حوله: من يحدئنا الريح؟ فلم يرجعوا إلبه شيئا، قال: فبلغني الذي سأل عنه عمر فاستحشت راحلتي حتى أدركته فقلت": يا أمير المؤمن
 شالريح من روح اللّ تأتي بالزحمة، وتأتي بالعذاب، فإذارأيتموهافلا تسبوها، وسلمواه(10) اللهَ خيرها واستعيذوا

$$
\begin{aligned}
& \text { من شرها(17) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) باتطة من (د) (1) } \\
& \text { (Y) } \\
& \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

(V)


 السعدي المروزي سمع حبان بن موسي المرُوزي وعلي حجر ومحمود بن غيلان وعمر بن شعبة وطبقتهـم تال الحاكم ثقة مأمون تو




(11) انظر الدر 170/1 (17) عن مجاهذ.
(IY) (IY) مو سفبان بن عينية سبق.
(IV) سبت (IY)
 (10) (10) في (1) : واسلوا.

النهي عن سب الريح رقم roo/r ـ rror وتال حسن صغخيح .

وأبو داود ـ كتاب الأدب - باب ما ما يقال إذا ها ها
Y Y Y ومصنف عبد الرزاق ^/ I وكلهم عن بُبي هريزة.

واختلف (1)، القراء في (الرياح" فقرأ بعضهم بالجمع في مواضع، وبالكوحيد في مواضع والأظهر في هذه الأية


وإذا أريد بالريح الجنس : كانت قراءة من وحد كقراءة من جمع (r) .

وقوله هوالسحاب المسخر بين السماء والأرضه أي : المذلل المطيع لله عز وجل في الهواء طلآياته أي :
في هذه الأضياء التي ذكرها دلالات على توحيد الله وقدرته ولقوم يعقلونج .




 قوما ـ بعد هذه الدلالة والبيان ـ يتخذون الأنداد ومعنى (V) تفسير „الأنداد|(1)، قال أكثر المفسرين(9): يريـل بالأنـداد: الأصنام المعبـودة من دون الله وقولـه
 ومعنى حب الؤمنين اللة : حب طاعته والانقياد(11") ومره ليس معنى(1) يتعلق بذات القديم سبحانه.
 شيئا أحسن منه تركوا ذلك وأقبلوا على عبادة الأحسن. وقال قتادة(1'): :إن الكافر: يعرض عن معبوده وفت البلاء، والمؤمن: لا يعرض عن الل山(1) في السراء والضراء

والشدة والرخاء.
(Y) في (هـ) : فالوجوه.
(1)
( ( ${ }^{(1)}$


(V)
(^) النظر ذلك عند تفسير الآية (1) انظر الزجاج

(11) في (د) : وانقياد. . بمعنى.
 (2) (د)

 قال رسول الله مات وهو لا يجعل لله ندآ دخل الجنةها.
رواه البخاري عن عبدان(()،)، عن أبي هـزة (()(\$)، عن الأعمش (8) .







الأمر ليس على ما كانوا عليه من جحودهم لذلك أو شكهم فيه (10) .

 (iv) القوة)
(1) وفي (حـ) : علي، وفي (د) :ابن غلي سبق .
(Y) (Y) (Y (Y)




(0) في (حـ، هـ): قوله.
(IY) في (د) : ابن نانع.
(9) سورة الزعد / (9)


(I•) سورة الأنعام rv/ .
(V) في: (ج-، هـ) : عاينوأ.


(10) في (ح) :(حنكهم فيه.





 والأتباع \$ورأو العذابي عاينوا جهنم.


 السمواته( (’): أبوابها، لأن الوصول إليها يكون بدخولهاوالمودة بين القوم تسمى سببا، لأنهم بها يتواصلون ومنه قولي

قال ابن عباس وبجاهد وقتادة(10): يعني : أسباب المودة والوصلات التي كانت بينهم في الدنيا تقطعت(11) وصارت
غخالتهمعداوة.
 التمني بالفاء.


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في (1): إذا }
\end{aligned}
$$

 يقولون: لم ندعكم الىى الضالالة وإلى ما كتم عليهه حاشية (أ) .
(驻) في (د) : العقاب

$$
\begin{aligned}
& \text { (7) في (جـ، د): توله. } \\
& \text { (0) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (II) } \\
& \text { (IY) ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (IT) في المطبوعة: ودمامها. }
\end{aligned}
$$






(IT) في (IT) : انقطعت.




يرجون (\&) 'ؤابه تحسروا وندموا.

قال ابن عباس: نزلت (0) الآية في البكفار الذين أخرجوا النبي





 النفس فلا يستلذ والحرام أيضاً غير مستلذ، لأن المشرع يزجر عنه.


 أعدائكم، وعلى هذا القول عني بالحالال الطيب: الغنيمة
 العالية والقرطبي rv/r rev/r

$$
\begin{aligned}
& \text { (£) في (م) : يرجعون. } \\
& \text { (0) (0) ئ (د) : نزلت مذه الأية. }
\end{aligned}
$$






(I)
(()) (18)



(11) ف̣ () (د) :أعطبنكم.


وقال الزجاج(1): الأجود أن يكون المعنى : من حيث يطيب لكم، أي : لا تأكلوا من الوجه الذي يحرم .
 حسوت حسوة والمسوة: امس ما تحسيت وما كان اسما من هذا القبيل يجمع بتحريك العين نحو : غرفة ونة وغرفات ونات وظلمة وظلمات، وثمرة وثمرات، وما كان نعتا جمع بسكون العين، نحو: ضخخمة وضخمات وعبلة وعبلات ورالخطوةه من الأسمـاء لا من الصفات فتجمع بتحريك العين .
ومن قرأ بتسكين العين: فإنه نوى الضمة واسقطها(٪) لثقلها وهو يقدر ثباتها(\&) لؤ ذلك إنما يجوز في صورة
الشعر (0)

يزين لكم من تحريم حلال، واستحلال(٪) حرام في الشرع(N).
 الله تعالى عداوته فقال :


وقال السدي(18) أما (السوء) فالمععية وأما هالفحنـاء؛ فالزنا .



 (驻 في (د) : فأسططها . . . إثباتها .



$$
.4 r-91
$$

(1)


(9) في (د): في آبائث.




(تهذيب التهذيب (₹|T/ ).



Mi|، IV. سورة البقرة/:الآيتان:

 كما ذكر (0) الله عنهما في توله (\$و إذا فعلوا فاجشة قالوا وجدنا عليها آباعنا والشا أمرنا بها
 شَ



 شتيا ولا يهتدون ايَ يِبعونهم؟
 للتوبيخ(i)
وقال عطاء : لا يخقلون عظمة الله ولا يهتدون إلى دينه.
 فقالل:



.r.v انظر (1) (1)
(9) في (د): أئي : إذا قيل . . x.



.
(
(Ir)

 جاز القرآن (T/T) (T) . .
(IV) (IV) في المطبوعة: بما لا لا يسمع \&VV/T انظر اللسان / نعق والبحر (IV)

# انعق بضــانـك يــا جـريـر فــانمــا منتـك نفســك في الخــلاء ضــلالا 

قال الأخفشّ والزجاج وابن قتيبة(Y): تقدير الآية: ومثلك يا محمد ومثل الذين كفروا في وعظهم ودعائهم إلى الله : كمثل الراعي الذي يصيح بالغنم ويكلمها يقول: كلي واشربي وارعي، وهي لا تفهم شيئا مما يقول لها، كذلك ولك هؤلاء الكفار كالبهائم لا يعقلون عنك ولا علا عن الله سُيئا . وعلى هذ|(r) : حذف أحد المثلين إكتفاء بالثاني .
وقال ابن عباس في رواية الكلبي : ومثل الكفار في قلة فهمهم وعقلهم كمئل الرعاة يكلمون(ا(ا) البهم (0)، والبهم لا تعقل عنهم شيئا غير أنها تسمع الصوت ولا تفقه وعلى هذا شبه(1) الكفار بالرعاة الذين يكلمون ما ولا يسمع إلا دعاء ونداء| وهي البهائم .
وهذا قول مجاهد، قال: هذا مثل ضربه الله للكافر، يسمع ما يقال له ولا يعقل، فمثله كمثل البهيمة، تسمع
النعيق، ولا تفهم ولا تعقل (v) .

\$عمي| عن الحق فلا يبصرون.



 (1) شاعر زمانه واسمه: غياث بن غوث بن الصلت بن طارثة بن عمرو أبر ماللك التغلبي النصر الني قيل للفرزدق : من أنـعر الناس؟


 يبرح يتعاظم وينبجح إذ يلقى ذاته وحيدآ ويجبن إذ يواجه المعاتلثين .


(₹) في (د) : يكلمون الغنم البهم.
(r) في (د) : وعلى هذا القول.
 والماء والجمع بهاثم، ويقال في جميع ما نقدم بهام وكل من لا يميز فهو بهيمةه (اللسان / بهم).





(•1) في (هـ): فلا بيطقونه .

بـ (الطيبات) : الحالالات من الحرث والأنعام، وْما حرمه المشركون منها على أنفسهم.
 عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغويج ثابت(r) عن أبي حازم(v)، ، عن أبي هريرة قال :
قالْ رسول الله

 بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ .

رواه مسلم عن أبي كريب، عن أبئ أسامة، عن فضيل، وهو من الأخبار (•)التي لم يخرجها البخاري(II) وقوله وواشكر وا للهُ أي : إذا كانب العبادة لله واجبة عليكم بأنه إلهكم فالشكر له واججب بأنه متحسن إليكمه،

بين أن المسحرم(r)" ما هو فقال: :

(1) سبق (Y)



(r) سبتى.

سنة (الجمع (r00/ - ب-1).
(0)

 الأنشجعي وعنه الأعمش ومسعر . .
(كتاب الُجمع (r9^/1):
 عمر بن عبد العزيز .



(٪ (1) في (د): وهو من الأصول.


$$
\text { جاء في نضل الصدقة ـ رقم } 707 \text { وقال حسـن صحيخ AT - No/r. }
$$

(Y) في (د): ثم بين المحرم.
 تكون نفياً فإذا قال القائل: إني بشر، فالمعنى : أنا بشر على الحقيقة، وإذا قالل : إنما أنا بشر كان المُعنى : ما ألا أنا إلا

قوله وغوالدمي : كانت العرب تجعل الدم في المباعر(r) وتشويها ثم تأكلها فحرم الله تعالى الدم .


والسمك (8)، وأما الدمان : فالكبد (0) والطحاله (1)
وقد قال الله تعالى . وأو دماً مسفوحاُ), (v) نقيد، وأطلت في هذه الآية والمطلق يحمل على المقيد. وقـوله


هالإهلاله في اللغة : رفع الصوت قال ابن أحمر: (1)


ويقال للمحرم مهل، لرفعه صوته بالتلبية، وللذابح مهل، لرفعه(9) الصوت بذكر ما يذبح على اسمه. ومعنى ولوما أهل به لغير اللّه قال ابن عباس("1): ما ذبح للأصنام وذكرعليه غير إسم الله وهذا قول جميع

المفسرين


(重) في (

(0) (0) في (د) : فالكبدة.




 . 1 (V)/ (A) ابن أحمر الباهلي : من شُعراء الجاهلية، أدركُ الإسلام، ومو عمر بن أحمد بـن فراس بن معن بـن أعصر، وكان أعور وعمر تـعين سنة




الصوت في العمرةه (حاشبة (أ)).
 والطبري


أخبرنا أبو منصور البغداذي، أخبربنا إبراهيم بن أحمد بن رجاء، أخخبرنا إبراهيم بن عبد الله بن جبلة الهروي

ألن رسول الل


 بالجوع
وقرىء برفع النون وكسرها، فمن زفع : فإِتباع ضمة الطاء، ومن كسر: نعلى أصل خركة التقاء الساكنين

البغي





(Y)














(11) في (د) ون وندوا .


(I (د) في : السبيل. . الأحمية.

roq $\qquad$ سورة البقرة/ الآبات: IVV_ IVE


- عادجا عليهم

وعلى هذا التأويل : كل من عصي بسفره لم تحل له الميتة عند الضرورة لأنه باغ، وهو مذهب الشافعي رضي الله
عنه
 عنه، وهذا قول الحسن والربيع وابن زيد، وعلى قول هؤلاء: يستبيح العاصي بسفره الرخصلا
( العراق
وقوله هإن اله غفور|(0) أي : للمعاصي، وفيه إشارة إلى أنه إذا كان يغفر المعصية فإنه لا يأخذ بما جعل فيه الرخصة(1) الر رحيم| حيث رخص للمضطر في أكل الميتة .
 إلَا


睤

 قوله تعــــالى : وإن الذين يكتمــــون ما أنزل الله من الكتابع : نزلت في رؤساء اليهود الذين كتموا صفة
(v) محمد


 في (د) : يتعدى - بالياء .
انظر الطبري

(0) في (أ، د): وغفور رحبمي) .





 اؤلا يزكهمه()





الحق واتبعوا الباطل .




 ( 1 ( 1 في (ج-، د): عمل


(
(()) (IT)

 موصوفة تامة بنغسها. ويلي : هي نفي أي : مبا أمبرهم الشّ غلى الثاره، .
 (10) يعني الأية/IV\& من سورة البقرة.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر تفسير الاية إ؟ من سورة البقرة وما بين المعقوفتين ساقط من (د). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 1.1 /() }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) فُ (ج) (ج)، هـ) : : ترله تعالى } \\
& \text { (1) انظر تفسير الاية } 17 \text { (17 من سورة البقرة. }
\end{aligned}
$$

بعيده| : لفي خحلاف طويل وذكرنا معنى „الشقاق"" فيما سبق(1) "


التعريف، فجاز أن يكون أحدهما (E) 'أيها كان اسمـاً والثاني خبرآ . قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وعطاء (0) : كان الرجل في ابتداء الإسلام إذا شهد الشُهادتين وصلى إلى أي

 في قوله هواولكن البر من عامن باللهَ



 المال على حبه| أي : على حب المال .
قال ابن عباس وابن مسعود(!) : هو ألَ تؤتيه وأنت صحيح (10) شحيح، تأمل العيش وتخشى الفقر .
(1) انظر تفسير الآية Irv من مورة البقرة.
(Y) في (جـ، د): توله .



 عباس والضحالك ومفاتل والطبري (1) في (د) : الى ناحية.

(^) سورة آل عمران / ITr / وفي (د): (مـم درجاتت عند اله).

 (تاريخ بغداد


$$
\begin{aligned}
& \text { (II) } \\
& \text {. (IY) / (IY) }
\end{aligned}
$$

. Y•V/ انظر تفسير ابن عباس ص (Ir)



$$
\begin{aligned}
& \text { (10) ساتطة من (ح) . }
\end{aligned}
$$

 بالرجل .




من آمن بالله والموفون(4)
وقوله على المدح، وإن كان معطوفا(י) على مرفوع .
والعرب - إذا تطاول الكلام، اعترضّت فيه بالمدح أو الذم، وإن كان حقه الرفع (11) منذلك 'قول الشاعر(14)"



(Y) (Y) (Y) هي مو منقطع


> عباس وغزيب القرآن ص •v.

في (د) : والمطبوعة: : يريد المكاتبين .

في (د) أو نذروا أونوا .
في جميع النسخ والمطبوهة: التمنوا.




(II)
(IY) الظظر الكتاب لنسيبويه (Y/ (Y) /70/1



 (ّ) في (د) : وإن كان صفة لا يكن مرنوع.

قال الخليل :(1) المدح والذدم ينصبان على معنى : أعني، فكأنه قال ـ بعد قوله وآفة الجزر ـ أعني النازلين بكل
معترك.

الُشدة،(r)'أولئكه أي : أهل هذه الأوصاف، ومن قام بواحلة منها لم يستحق الوصف بالبر.
أخبرنا أبو بكر الحرث(1)"، أخبرنا أبو الشُيخ الحانظ (0)، حدثنا مححمد بن الحسين الطبركي(1)"، حلدثنا محمد بن

من عمل بهذه الآية فقد استكمل الإيمان و\$ليس البر (أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب) إلى إلى قوله



(1) انظر الخزانة (1) (1)
(Y) (Y) في غير (أ) وتوله.
(
(0) في المطبوعة: أبو الشيخ بن الحانظ سبقن.




(^) علي بن صالح بن صالح بن مسلم بن حيان الهمذاني أبو الحسن سمع سلمة بن كهيل وعنه وكبع قال عمرو بن علي : مات ستة 101 ( 10 (

. (د) ما بين المعقوفتين ساتط من (11)

(4) أبو ميسرة: عمرو بن شرحبيل : سبق .

(IY)




 (10) عتاب بن بشير أبو الحسن عن خصيف وثابت بن عجلان وعدة وعنه ابن راهويه وعلي بن حجر قال أحمد أحاديثه عن خصيف منكرة



(19v/) (IV)
/a، IVA : سورة إلبقرة/ الآيتان

جاء رجل إلى أبي ذر (1) فسأله عين الإيمان، فقرأ عليه
الآية، : فقال: ليس عن البر سألتك؛ إنما سألتك عن الإيمان فقال: ادن مني، فلنا منه فقال:

ترضى، فقال: الدن فدنا(٪) منه، نقال:

يَكَّ
أَفِيهِ شَى
عَذْابِّ أَلِّرِ

 أقدته(V) من أخيه .

وقال اللِث*(A) : القصاص والتقاصي(9): في الثجراحات والحقوت شيء بشّيع .

=



(Y) في المطبوعة : ودنا.
 والطبراني في الكبير برواينين متقاربتين عن أبي أمامة الباهلي

مردويه عن القاسم بـن عبد الرحمن الـي


 (0) (1) في (2، هـ) : قرله تعالّى





وغيرهـم .
(11) في (1) : نزلت هله الآية.


فكانوا يتزوجون نساءهم بغير مهر، فقتل الأوضع منهها (!) من الشريف قتلى، فحلف الشّريف : ليقتلن الحر بالعبد،
 والذكر للذكر، والأنتى للأنتى .
ولم تدل الآية على أن الذكر لا يفتل بالأنىى، وقتل الذكر بالأنتى مستفاد من إجماع الأمة، لأنهما تساويا (") في
الحرمة والميرات، وحد الزنى والقذف وغير ذلك فوجب أن يستويا في القصاص (r)


> استوجبه الإنسان بما ارتكبه من جناية) () فصفح عنه وتركُ له من الواجب عليه (o) .

وقوله وِمن أخيه أراد: من دم أخيه، فحذف المضاف للعلم به، وأراد بالأخ المقتول، سماه أخآ للقاتل، فذل على أن أخوة الإسلام بينهما لم تنقطع، وأن القاتل لم يخرج عن الإيمان بعتله.


 القاتل في طلب الدية.

وتوله هوأداء إليه باحسانه(\$) وعلى القاتل تأدية المال إلى العافي بإحسان أمر الله تعالى الطالب أن يطلب
 (المعروف"ه وأمر المطلوب منه بالإحسان في الأداء، وهو ترك المطل والتسويف(!") . وقوله ولذلك تخففي من ربكم ورحمة لم تحل الدية لأحد غير هذه الأمة.
قال المفسرون(1r) : إن الله تعالى كتب على أهل التوراة أنْ يقيلدوا(16) ولا يأخذَوا الدية (ولا يعفوا،وعلى أهل









 (I) بقيدوا ـ بضم أوله ـ أي يقتلوا القاتل بالقتيل (الللسان / ت تود)

 من زبكم ورحمة) أي : هذا التتيير بين هذه الأشياء.
 عينة(")، حدئنا عمرو بن دينار (؟) "، أخبرني محاهد قال : سمعت ابن عباس يقول:
 .


هذا هـا ${ }^{\text {(0) }}$

 عباس قال :

 ابن عباس: فسمى القاتل في أول الآية مؤهنا وفي وسطها أخاّ، ،ولم يؤيسه في آخرها من التخخفيف ووالر خمة(1Y) (

أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الأصبهاني، أخبرنا أبو 'محمد عبد الله بن جعفر الأصبّهاني، حذثنا أبو يخحا


(0) في المطبوعة : بالمعروف.




(1) ( 1 (

 . (oy/s
 الضعفاء (1YQ/ )

 ابن عباس بنحوه . (1 (

الوازي، حدثنا سهل بن عثمان العسكري أخبرنا(1) أبو خالد (")، وعبد الرحيم(") ، عن محمد بن إسحاق (8) ، عن الحرث بن فضيل (0)، عن سفيان بن أبي العوجاء السلمي، ()، عن أبي شريح الخزاعي (V) قال :
 أراد الرابعة فخذوا على يديه، بين أن يقتص أو يعفو، أو يأخلذ الدية، فإن فعل شيئّا من ذلك ثم تعدى فإن له نار جهنم

 مخافة أن يقتل ،وقال قتادة (16) : جعل الله هذا القصصاص حياة وعبرة لأهل اللسفهوالجهل من الناس ، وكم (10) من رجل قد هَمَّ بداهية لولا مخافة القصاص لوقع فيها (1')، ولكن اللحجز بالقصاص عبادة بعضهم عن بعض .
(1) في (د) : حدثنا.






 (lve - IVr/r
الحرث بن نضيل الأنصاري الخطمي أبو عبد الله المدني فال النسائي وابن معين: : ثقة وذكره ابن حبان في الثقات. . (تهذيب التهنيب



(V)

(9) في (ج-، د) الجرح.



 لضعف سفبان بن أبي العوجاءه. -



 فكان في التصاص حياة للذي همّ بالمتل (1) وللذي هم بقتله(1) ،
وقال السدي : كانوا يقتلون بالواحذ الاثنين والعشوة والمائة، فلما قصرواعلى الواحد كان في ذلك حياة، ومـ

وتوله وها أولي الألبابه يعني : ياذوي العقول و (أولي": بمعنى (0) ذوي . وقولهولعلكم تتقون اللدماء مخافة القصاص.

园 جَنَا

 كقوله ولومـا تنفقوا من خخيـر| (V)،





(II) في (د) : قوله (حقاّ) الي .
(IV) الظظ تفسير ابن عباس ص (IV)


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في (د) : للذي يهم. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (I) (د) (د) من العفل. } \\
& \text {. rVr ، rVr / / سورة البقرة (V) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (4) سورة الأصصص / (4) }
\end{aligned}
$$

Y79 $\qquad$ سورة البقرة/ الآيات: •1Ar -
في سورة النساء(1) وكانت الوصية للوالدين والأقربين فرضاً على من مات وله مال ، حتى نسخ حكي حكم الآية، ولا يجب


 عن عمرو بن خارجة (^) قال :
 أعطى كل ذي حق حعه، فلا يجوز للوارث(II) وصيةه(1) . أخبرنا أبو منصور المنصوري، أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا علا عبد الله بن محمد بن عبد العـزيز، حـلـثنا داودبنرشيد(')، حدثنا إسماعيل بن علية(1)،،


 (r) توفي سنة גדז مــ

 الحفاظ (0) مــلم بن إبراهيمَ الأزدي الفراهيدي أبو عمرو البصري الحانظ، قال ابن أبي خيتمة عن ابن معين ثقة مأمون وفال ابن أبي حاتم عن ابيه: ثقة صدوف توفي سنة

(1) (1) سلمى بن عبد اله سبن (V) عبد الرحمن بن غُنْم الأشعري الشنامي - بقال له صهبة ـ سمع أبا مالك الأثشجعي وأبا عامر الأشعري وعنه عطية بن قسِ قال أبر



(9) الجرة بالكسر -: ما يخرجه البعير للاجترارا. (حائية (أ)).


 . Y А - YАА/0
وأحمل في الـمسند
 وإسماعيل بن علية توفي سنة YYQ هـ (تهذيب التهذيب


سورة البققرة/ الآلاتا: MA


حرب (£)

وتال طاووس(V) : من لم يترك ثمانين دينأرآ لم يترك خيراً .

 ما سهعه من الميت


قال الكلبي(") : كان الأولياءوالأوصياء يمضّونوصية النميت بعد نزول هذه الآية وإن كانت مستغرنة للماها|" فأنزل الله قوله :
(畀 وذلك أن القائل إذا قال : أخافـ أن يقع أمر كذا، كأنه يقول: أعلمّ، وإنما يـجاف لعلمه بوقوغه، فابستعمل الخوف








في (ج-، هـ) : أن يبيت.



والبخاري في الصحيح ـ كتاب الوصاياً - بالب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية رقم (


. أنظر البحر (A) (A)
(4) سورة البقرة / (4)



. 01 / (IY)


قوله هواجنفا (أو إثما) ها أي : ميلا، يقال: جنف يجنف جنفا (1) : إذا مال وكذلك تجانف، ومنه قوله تعالى :

قال ابن عباس("): يريد: خطأ من غير تعمد، وقال السدي وعكرمة والربيع وعطية(؟): "الجنفس||: الخطأ،
وهالإتم" العمد.
قال مجاهد(0) : هذا حين يحضر الرجل وهو يموت، فإذا ألمرف أمروه(1) بالعدل وإذا قصر عن حق قالوا: افعل كذا، أعط فلانا كذا(V) ومعنى الآية: أن الميت إذا أخطاً في وصيته أو خاف فيها متعمدآ فلا حرج على من علم ذلك ألن يغيره، ويصلح بعد موته بين ورئته وبين الموصى لهمه ومن ولي أو وصي أو واللى أمر المسلمين، ويرد الوصية إلى العدل.
 قوله (1) هوفال إنم عليه) لأنه متوسط للإصلاح، وليس بمبدل بإثم .
أخبرنا أبن سعيد النضروي، أخبرنا عبد الهل بن محمد بن علي بن زياد(9)، أخبرنا إبراهيم بن إسحاق الأنماطي (")
 معاوية بن قرة(Tr) عن أبيه (1r) عن رسول الله (من حضره الموت فوضع وصيته على كتاب الله كان ذلك كفارة لما ضيع من زكاته في حياته||(18)

 (Y) سورة المائدة /



(V) في (أ) : اعط كذا فلاناً كذا .

(^) في غير (أ) وقوله.
(1) في (أ) : أُمروا.










التهذيب ^/ / •


A -

祭








على غير إعلاف، هذا أصله في اللغة(ب)
وفي الشريعة : هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع، مع اقتران النية به.




 الزججاج() التتقوا المعاضي، نإن الصيام وصلة اللى التقى للأنه يكف الإنسان عن كثير مما تطمع اليه( (1) النفس . المعاصي
=
والطبراني في الكبير 19 / 19 وتال الدولا الجوزي في الموضوعات



 | 1 | / / اللن معاذ
(६)
 (^) في (حـ) : تطمع فيه الثفس، وفي المطبوعة: تطلع عليه النفس . تحريف.
 الأيام (")، وقال الفراء (8): هي نصب على خبر ما لم يسم فاعله وهو قوله و(كتب) كما تقول: أعطى عبد الها المال. وأراد بـ (الأيام المعدودات)، أيبام رمضان .

 والمرض اللذي يبيح الإنطار هو: كل مرض كان الأغلب من أمر صاحبه بالصـوم الزيـادة في علته زيـادة لا

وحد السفر الذي ييح الإنطار، ستة عشر فرسخاً(") فصاعدآ، والإنطار رخصة من الله عز وجل("') للمسافر ، فمن أنطر فبرخصة الله أخذذ، ومن صام ففرضه أدى) ('r) .

 عمرو (19) أنه قال:
(1) انظر الزجاج (1)
(Y) فِ (
(Y) في (



نصب الأيام بالصيامه
(0) في (أ): (من أيام آخر).
( ( ) (ه) في المطبوعة: بمعنى المعدود.
( أي فأفطره.
(4) في (هـ) : المطون

 ستة وهو واحد الفراسخ . (اللسان / فرس) .


(
(11)
(10) سبق وفي و (جـ، هـ) ما يوهم أن اسهه: علي بن وهب، وذلك لعدم ذكر الف الْ الابن وفي (جـ) قرأ، ومي في النسختين هكذا: علي ابن وهب نوضع الألف يزيل الإيهام .





 (19) حمزة بن عمرو الاسلميمن ولد أملم بن تصب بن حارثة بن عمرو بن عامر أبو صالح - ويقال أبو محمد ـصحابي جليل وذكرت عائشئة =




عباس قال:

 يوضعان موضع المصدرُ .
 . طعام








(تهذيب التهذيب ז/ זדזץ).

الجمع 1/9•1).





$$
\begin{aligned}
& \text { (^) (1) في غيز (ا) والطاعة والطاتة. }
\end{aligned}
$$

 اللمفلي رهو الصوم .


والبحر r/rv).

الفدية وغيرها فهذا كقولك: ثوب خز وخاتم حديد، وجمغوا \#المساكينه لأن الذين يطيقونه فأضطروا جماعه، وكل واحد منهم يلزمه طعام مسكين.




ذلك.
وقال أبو زيد: يقال: أتينا الأمير فكسانا كلنا(†) حلة، وأعطانا كلنا مائة ، معناه : كسا كل واحد منا حلة، وأعطى
كل واحد منا مائة.
فأما حكم الأية، فقال ابن عباس والمفسرون(t): كان في ابتداء إيجاب الصوم: من شاء صام ومن شاء أفطر


 خير من الإفطار والفدية(Y) .

 رمضانه : تفسير للأيام المعدودات.
واردمضانه لا يتصرف للتعريف وزيادة الألف والنون، مثل عثمان وسعدانواختلفوا في اشتقاقه فقال قوم(1") : هو
(1) في (1) : إطعام مسكين.
. سورة النور /
(



 عنه وابن كثير Y Y / ع عنه وفتح القدير / / ا^10 عن مجاهد.
(Y) انظر الزجاج Y Y / (Y .
 شـهره ثلاثة أوجه :
ا ـ على البدل من (أيامه| .

r ـ الابتداء. ويجوز النصب على وجهين:

مأنحوذ من الرمضي، وهو حر الحجارة من شدة حر الشُمس، والاسبم: الرمضناء، والأرضي ربضة، :وسمي هذا الشا رمخان لأن وجوب صومه وافق شـدة الحر، وهذا القول حكاه الأصمعي عن أبي عمرو(1) .
 اللخريف، وسدي هذا الثشهر رمضان، لأنه يغسل الأبدان من الأثام .









 تاريخ بغذاد قال الدارتطني : لا بأس به، وتال الخطيب: كان ثقة روى عن إسحات بن شاهين وطبقتة وعنه أبن المُظفر. (المير|"ن

$$
\text { . or } / 1
$$




 (Y)







الذهب Y/\AT).
(IY) لا يتابع على حديثّه .



 الفارسي (0) قال :
 شهر، جعل الله صيامه فريضة، وقيام ليله تطوعاً، من تقرب فيه بخصصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه، وهو شُهر() الصبر، والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساه وشهر يزاد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائماً كان له مغفرة لذنوبه، وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص() من ألجره شيء

 رحمة، ووسطه(‘‘) مغفرة، وآخره عتق من النار، فاستكثروا فيه من أربع خصال : خصلتان ترضون بها ربكم، وخصلتان لا غنى بكم عنهما.


(
(1) الحديث: رواه الهيبيمي في مجمع الزوائد ـ كتاب الصوم ـ باب في شهور اليركة اروواه الطبراني في الأوسط وفيه: خلف أبو الربيع ولم




(ّ) يوسف بن زباد البصري أبو عبد الله عن ابن أنعم الأفريفي وابن أبي خالد فال البخاري : منكر الحديث وتالل الدارتطني : مشهور

(\&) همام بن يحيى بن دينار العوذي مولى بني عوذ الأزدي المحملي الشيبيباني البصري يكنى أبا بكر سمع قتادة ويحيى بن أبي كثير ونابتا


(l) (1) في (

(Ir)

(1)
 قال رسول الش لِ


 عبد الهل عن النبي


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) وفي (أ) والمطبوعة: الحسين . }
\end{aligned}
$$

(Y) (Y) (Y)
 (r) (أبوه: مالك بن أبي عامر أبو أنس الأصبحي جد ماني


(الكاشف ب/ 11E، العبر TY/人).






(تذكرة الحفاظ (71/17) -
 صفة إبليسن وجنوده (YY/ (Y)/



الحواري زيد العمي، وعليه يستقيم الإسناد فِيما أرى.





(أعطيت أمتي في رمضان خمساً لم يعطهن أحد من قبلي(1) أما واحدة: فإذا كان أول ليلة من شُهر رمضان نظر
 المـسك، وأما الثالثة : فإن الملائكة تستغفر لهم في كيلهم ونهارهم، وأما الرابعة : فإن الله يأمر جنته أن اسنعلـي ونـي وتزيني لعبادي، فيوشك أن يذهب عنهم نصب الدنيا وأذاها ويصيرون إلى جنتي وكرامتي، وأما الخامسة : فإذا كان آخر ليلة


 عن عبد الملك بن عمير(9) 'عن ابن أبي أوفى (•') قالل: قال رسول الله

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) ( }
\end{aligned}
$$

(Y) الحديث: في زوائد البزار ـ كتاب الصيا















 „رواه البيهتي في النُعب والديلمي في مسنـد الفردوس وفيه سليمان بن عمرو النخعي الحد الكذابينه .





قال رسول ال山(1) الصائم عند الله أطيب من ريح المسك" (r)"

رواه مسلم عن حرملة، غن أبن وهب، عن يونس، عن الزهوي وقوله هالذي أنزل فبه القرآن
ألخبرنا عبد الرحمن بن محمد النضبروي، أخبرنا أبو مححمد عبد الله بن إبراهيم(t)






(1) (1) في (هـ): قال النرسول.


 .(Y47/T)

 عمران بن داود العمي أبو العوام القطان البُصرئ الإمام المحدل (V)






$$
\text { توفي سنة } 10 \text { هـ وله ^ه سنة . }
$$






المجاللد(1) عن مقسم(") قال : قال عطية الأزرق (") لابن عباس :

 النجوم (9) أرسالُا في الشهور والأيام (v)
 بيع بمعنى : بايع، والبينات: الواضحات.
 فيه بين الحق والباطل، ويين لكم ما تأتون وما تذرون.



كان له الإفطاز.
وقوله \$وومن كان مريضاً أو على سفرِ أعاد تخيرير المريض والمسافر وترخيصهما في الإفطار لأن الشا تعالى ذكر
 هذا(1)) احتمل أن يعود النسخ اللى التخير الجميع، فأعاد بعد النسخ ترخيص المسافر والمريض، ليعلم أنه باق على ما كان.
(1) محمد بن أبي المجالد الككفي سمغ عبد اله بن أي أوفى وعبد الرحمن بن أبزى وعنه أبو إسحاق الشيباني وشمبة. (كتاب الجمع .(E7) - ह70/r

 (\$) لم أقت فيما رجعت أليه على هذا الاسم يروي عن ابن عباس، وإنما اللذي يروي عن ابن عباس: نالفع الالزرق المتوفى سنة 70 هـ وعطية بن الأسود . كما جاء في كتب الأنر .

(0) (0) سورة الفدر / 1 1 (1)





 بكم اليسر ولا يريد بكم العسر


 () إن الله رضي لهذه الأمة الْسِر، وُكره لهم العسر ـ قالها ثلاتث مرات - وإن هذا أخخذ بالعسر وتركُ اليسرم

وقوله (9) وهولتكملوا العدةه يعني : علدة ما أفطرتم إذا أقمتم وبرأتم فصوموا للقضضاء بعلذد (9) أيام الإملبار بالعذر. قال الفراء("): معنى الآية : ولتُكملوا العدة في قضاء ما أنطرتم .
 وّوكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموتنين⿻)(1"): أي : وليكون من الموقنين أريناه ذلل
(1 (1 انظر نغسير البغوي 107/1 عن السُعبي والخازن 10V/1.




 (تذكرة الحفاظ





(V) في (هـ) : بمنكبيه.


$$
\begin{aligned}
& \text { سكن البصرة وتوفي سنة •7 هــ }
\end{aligned}
$$


 وقال كئير من العلماء(0): أراد به(1) التكبير ليلة الفطر .
وكان أبو سلمة وعروة وسعيد بن المسيب: يجهرون بالتكبير كلية الفطر لقول الله تعالى هولتكبروا الهَ على ما
هداكمه(v) وقال زيد بن أسلم في هذه الآية: يعني التكبير يوم الفطر (N) . هولعلكم تشكروني يعني : الرخصة.
 ََبَلْهُ يَرْشُدُونَ عَا



## 。

 أقريب ربنا فنتاجيه، أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الثه تعالى هذه الاية(4) .
 ورَرأ الباقرن بالتخفيف.


(r) (r) في غير (ا) توله



(7) في (



 سالك عبادي عني ... . ما الالاية.


وقوله هوفإني قريب) قال عطاء عن ابن غباس("): قريب من أوليائي وأهل طاعتي .

معكم أينما كتتم|(8) يريد: بالعبلم






ويؤخر ما يشاء)|(I').



(1) انظر تفسير الطبري (Y/ (1)






(البدابة والنهاية 19£/ 19 ) .
( 1 ( 1 (أقف علبه.


 أخيه أحمد بن عبد الثر الر المن سبن
(II)

الديلمي عن أبي هريرةه، .

(18) (1)

إمام توفي سنة YlQ هـ (تهذيب التهذيب 'r/ ب ـ ع).

 (17) بيان بن بشر الأحمسي المعلم الكوفي بكنى أبا بشُر سمع فيس بن أبي حازم والـُعبي وويرة بن عبد الرخحن وأنس بن مالك وإبرا

Y 人 ©
قال أصحاب رسول اله محمد بيده، ما منكم من أحد يدعو بدعوة إلا استجيب له، أو صرف عنه مثلهاسوءآ، إذا لم يدع بمأثما
 قال ابن الأنباري(r) الإجابة، والإجابة : قد تكون في بعض المواضع بمعنى السماع، لأنها تترتب على السماع، فسمى السمى السماع إ-بابة، كما تقول: دعوت من لا يـجيب، أي : (ب) من لا يسمع قال الشاعر : لماع


أراد: لمم تسمع فنفى الإجابة، لأن نفيها يدل على نفي السماع.
 وإجابة العبد لله (^): الطاعة .

## وقوله هالعلهم يرشدون| : ليكونوا على رجاء من إصابة الرشد، وهو نقيض الغي

 فرض الصيام محرمآ في ليالي الصيام، والأكل والشرب بعدالعشاء الآخرة، فأحل الله تعالى (I') ذلك كله إلى طلوع
= التيمي، وعنه سفيان بن عيينة وأبو عوانة وزهير وجرير وغيرهم روى لـ البخاري ومسلم. (كتاب الجمع / / (1) .





 (

والصدى: ما يرجع عليك من صوث الجبل ومنه قول امرىء القيس :
صم صداها وعفار سمها. (اللسان / صدى، صمم) . صما وصم صداه: أي هلك. (0) في (
(7) في (أ، هـ) : فليجيواني .


(

 عباس. وقوله (ليلة الصيام) مجازها: لبل الصيام والعرب تضع الواحد الواحد في موضع الجمع (مجاز القرآن (IV/الئ). (11) في غير (أ) فآل اله ذلك.

وقال الوالبي عن ابن عباس (1) : كان المنسلمون في شهر رمضان إذا صلوا العشاء الآخرة حْرم عليهـم النـو


 واللماس (8) والمباشرة والإفضباء: هو الجماع ع
وقال الزجاج (0): پالرفثه) : كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. .
وقال الأخفس (T): إنما عذاه بإلى ، لأنه بمعنى الإنضاء.

 لصاخبه كالثوبب اللذي يلبسه فلما كانا يتلابسان عند الجمأُ سمي كل واحد منْهما لباسأ للآخر .
قال الربيع (^): هن فراش لكم وأنتـ لجاف لهن، و.المفسرون يقولون(9) : هن سكن لكم وأنتم سكن لهن، ورو (: $\because \quad$ قول ابن عباس ومجاهد وقتادة :
والمعنى : إنگم تلابسونهن، وتخالظُنهن بالمساكنة، وهن كذلك، أي : قلّ ما يصبر أُحد الزوجين عن الآخر|" فمن فضل الله أن رخصن في إتيانهن ليالي الصيام .



 وهذأ قول أكثر المفسرين(").


(Y) انظر تفسير الطبري Y (Y



(V) في (هـ) : والرجل يسمى لباس
 (9) انظر تفسير ابن عباس ص




النهار وسواد الليل .
أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، أخبرنا أبو بكر مححمد بن جعفر بن الهيثم الأنباري(1) ، أخبـرنا

 الليل والنهار، أو النهار والليل"،

قال سهل بن سعد(^) :كان الرجل إذا أراد الصوم ربط في رجليه خيطين : أسود وأبيض فلايزاله يأكل ويشرب حتى
يتبين له زيهما(4) فأنزل الش عز وجل (من الفجر) فعلموا أنه يعني : الليل والنهار (x)
=










( (1£そ-12r/)
(0) هو الشعبي .
(7) عبد الشّبن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود الأودي الكرفي أبو محمد سمع إسمـاعيل بن ابمي خـالد وغــره توفي سـة

(V)




 المائة. (سير الأعلام

 للواحدي \&


"أن رسول اله

 ماداموا معتكفين، فالجماع يفسد الاعتكاف.


 يتقون لكي يتقوا ما حرم اله ومنع منه.



YYY هـ (تذكرة الحفاظ YV/Y).
(r) ثور بن يزيد الكلاعي أبو خالد الحمصي تالل أبن معين ومحمذ بن عون والنسائي والعجلي نئة وتال أبو حاتم صدؤون حانظ توفي
rlor (تهذبب التهذيب r/ بT ـ 0 0).




$$
\begin{align*}
& \text { في (هـ) : فاتاه جبريل فأتاه جبريل . } \\
& \text { في (حـ) : ولا تحل ولا ولأمتك من بعد. } \tag{1}
\end{align*}
$$





قال : حديث الوليد أصح "(YOY/ /).



(9) في (هـ) : نيجامع ثم يعود.




قوله (\$ولا تأكلوا أموالكـــــم بينكم بالباطـــلـ أي أي : لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل قال ابن عباس(1) : يعني : باليمين الباطلة والكاذبة يقطع الرجل بها مال أخيه المسلم.




 مراده إدلاء المستقي الدلو ليصل إلى مطلوبه من الماء، ونلان يدلي إلى الميت بقرابة أو رحم، إذا كان الما يمت(1) إليه .

 ترشوا الحاكم ليقضي لكم \$وأنتم تعلمون أنكم مبطلون وأنه لا يحل لكم .


 سميت هلالُ لأن الناس يهلون بذكر اله، ويذكرها - حين يرون ـ أي : يرفعون أصواتهم. قال معاذ بن جبل('): يا رسول الشا إن اليهود تغشانا ويكثرون مسألتا عن الأهلة، فأنزل الهُ تعالى هذه الآية(1)").

(1) (1) هورة يوسف / 19



(11) (II) في المطبوعة: جمع الهلال. وانظر معنى دالالملة، في معاني الفرآن للزجاج





والحج
"أخبر الله تعلالى أن الحكمة في زيادة القمنر وتقصانه: زوال الالتباس عن أوقات الناس في حتجهم وَحل ديونه وعدد نسائهمم، وأجور أجرائهمّ، ووقت ضموههم وإفطارهم .
 بكر الاسـماعينلي أخبرني الحسن بن سفيان، حلثنا حبان(٪) بن موسى، أخبرنا عبل الله بن المبارك، أخبرنا يحيى


رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأتموا بُلاثيني"(0)
والالمواقيتت) : :جمع الميقات، بمعنیى: الوقت، كالميعاد بمعنى الوعد(1)
وقوله ولِّلِ البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها




(Y) في المطبوعة : حباب ونُسبه إلى عملدة القوبي والضنعيف.








 حسن صحيح (97/r).



 (Y) انظر البحر (Y/Y




إتىى| أي : بر من إتىى مخالفة (1) اله، ،وأمرمم بترك سنة الجاهلية(") فقال (ؤوأتوا البيوت من أبوابهاهي ، ،

 كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم ولكن من ظهوروها، فجاء رجا رجل فدخل من من قبل بابه، ،

مسلم عن بندار (9) عن غندر("') عن شعبة(11)"

واختلفوا في „البيوت" وأخبواتها،فِقِرؤوا بِضِم أولها وكسرة، فمن ضم فهو الأصل لأن فعل يجمع على فعول،
 الحركة إذا كانت للتقريب من الحرن لم نكره(Ir) .

 ويْهِهِد، وليس في الككلام شيء على وزن فِعِيل .

## 

(1) (1) في (هـ): أي مخالفة الله.








(1) سبق.
 تاتوا البيوت من ظهروها . . . (II ) (




.








 عبانى (£) : لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ والكبير ولا من ألقى إليكم اللسلم وكف يده، فإن نعلتم ذلك فققد اعتديتّ


|وأخرجوهم من حيث أخرجوكمه| يعني : مكة(ا)



" قوله هو وقاتلوهــــم (•)
 عدوانه أي : لا نهب ولا قتل ولا استرقاق وإلا علمي الظالمينج : الكافرين الذين وضعوا العبادة في غير موضهره
 مثلها(11)
(r) في (أ) هو وفي المطبوعة: هين .
(1) في (ج-، هـ): قوله.
 ( $)$
 عباس وعمر بن عبد العزيز .







$$
\begin{aligned}
& \text { \& (1Y) }
\end{aligned}
$$


 ابن عباس: يريد: إن انتهكوا لكم حرمة فانتهكوا منهم مثل ذلك.





## 

 لانه السبيل الذي يقاتل فيه

يديه(.(1) إيه وفيه، ومنه قول لبيد(11):

حتى إذا القت يدآ ني كافر
يعني : الشمس إذا(r)(بدأت في المغيب.


 ولا تبخلوا، وهذا نهي عن ترك النفقة في الجهاد.
. Yo§/ / انظر معاني القرآن للزجاج (V) (1) (1) في غير (أ) وتوله .

(") في (هـ): بيده.
(1) في (ج-، هـ) : توله.

. Yor/ / انظر معاني القرآن للزجاج (Y)
(8) (8)
(0) (1) ساتطة من (ـ) (1) .
. YO\& _ YOr/ / انظر معاني القرآن للزجاج (I)


 التي تأتي منها المشانة. ( 1 Y



IVV ، 197 سورة البقرة/ الآيتان؛


وقال السدي() : أنفق في سبيل الله ولو عقالا ، ولا تقل ليس عندي شيءء
قال الزجاج (£): معناه : (0) إنكم إن لم تنفقوا في سبيل الله هلكتم بالمعصبية، وجائز أن يكون : هلكتم بتقو
عدوكم عليكم .
وتال أبو أيوب الأنصاري(1): إنها نزلت فينا معشر الأنصار لما أعز الهد دينه ونصر ربنوله، :قلنا : لو أقمنا

 أحسنوا الظّ باله فإنه يضاعف الثواب، وويحخلف، لكمم النفقة . وعلى فول أبي أيوبـ، معنى "اوأحسبنوا" أي جاهذوا في سبيل اللد والمحاهد : محسن.



اَلَسَهْهِ







(0) (




والمستدزك ـ كتاب الجهاد


(N) انظر تفسير ابن عباس ص (1)







العمرة واجبة كوجوب الحج، وهو الحج الأصغر_13 .















(Y\&V _ Y\& (/)













 ( ( F ) (



ابن سعيل، حدثنا ابن 'لهيعة، عن عطاء عن جابر' :
. ${ }^{\text {أن رسول الله }}$

 قال رسول الل (ص) : (العمرتان تكفران ما بينهما ، والتحج المبرورلّيس له جزاء إلا الجنة|".

=



زيد بن تابت .
والجامع الصغير 1/101 ـ ا هرواه الحاكم في المستلدرك عن زيده ورمز له بالصخيح .

 مخحمد بن نعيم كتب عنه أبي .
(الأنساب ع/ / •



على شرط مسـلم . (£V/ (६).


القرآن والأدب، وكان كثير الحديث توفي سنة













أخبرنا عبد الرحمن بن محمد العدل، حدثنا محمد بن محمد بن إسحاق الحافظ(1) حدئنا يحى بن محمد بن (، صاعد(")، حدثنا سليمان بن سيف الحراني (r)، حدئنا أبو عتاب سهل بن حن حماد(1)، ، حدثنا عزرة بن ثابت(0)، عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قالل:

وقوله وڭفإن أحصرتم أي : حبستم ومنعتم عن إتمام الحج.

 هونما استيسر من الهدي| . قال ابن عباس وقتادة(^): أعلاه بدنة (')، وأوسطه بقرة، وأدناه( (') شاة، فعليهما تيسرمن هذه الأجناس.

(1) أبو آحمد الحاكم: محمد بن محمد بن الحمد بن إسحاق النــابوري الكرابيسي الـانظ الثقة المأمون الحد أئمة الحـديث وصاحب
 (شذرات الذهب (9r/r)






(0) في (هـ): والمطبوعة: عروة، ومو: عزرة بن نابت بن أبي زيد ـ واسمه عمرو ـ بن أخطب البصري الأنصاري أخو محمد وعلي سمع نمامة بن عبد الله بن أنس وأبا الزير ويحيى بن عقيل، وعنه وكيع وعثمان بن عمر وأبو نعيم وأبو عاصم وهر تابعي ثـتـة روى له
البخاري ومسلم. (تاريخ الثقات ص البّ، الجمع +/٪•\&).
(1) الحديث رواه النسائي في السنن - كتاب الحج - باب نضل المتابعة بين الحع والعمرة عن ابن عباس . (110/0).






 بالبدنة هاهنا: الجمل

(II) انظر اللــان / هدى، والبحر Y/ 「


مطية ومطى ـ بالتشديد - قال الفرزدف : (1)



 الحرم
وقوله ولمن كان منكم مر يضاً أو به أنى من رأسه ففدية

 وهي الذبيحة (^)، أعلاها بدنة وأوسطها بقرة وأدناها شاة، وهذه الفدية على التخيير، أيها شُناء فعل كما ذل عليه ظا الأية .



= (1) الـد)


 (Y) في (ح) : لا تحلقوا
(') في (هـ): ينهر.






(9) في (هـ) : أحمد الحسن، وني المططبعة : أبو الحسن السراج .


$$
\text { (تهذيب التهذيب } 9 \text { / 0 0). }
$$




(البخاري ومسلم. (Y^0/1):


قعدت إلى كعب بن عجرة (1) في هذا المسجد ـ مسجد الكوفة ـ فسألته عن هذه الآية : ولففدية من صيام أو صدتة أو نسك (ما كنت أرى(r) أن الجهد بلغ منك هذا، أما تجد شاة؟ نقلت: لا، فنزلت هذه الآية هأفلديه من صيام أو صدثة أو نسك| قال: صـم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام" فنزلت في" خاصة ولكم رواه البخاري - في التفسير - عن أبي الوليد(ث) وآدم بن أبي إياس(1)، عن شعبة ورواه مسلم عن بندار، عن
غندر، عن شعبة(0)

 ذلك، ويكون مستمتعا بمحظورات الاحرام لأنه حل بالعمرة إلى حرامه بالحج ، فإذا فعل ذلك وجل الك علم عليه دم وهو قوله
 أي : في أشهر الحجّ، يصوم ثلاثة أيام قبل يوم النحر، إن شاء متفرقة، وإن شاء متتابعة .

الثلاثة والسبعة، ، وهذا ذكرى على طريق التأكيد(')، كقول الفرزدق:


وتوله \$ذلك : أي : ذلك الفرض الذي(9) أمرنا به من الهدي والصيام هلمن لم يكن أهله حاضري المسجد
( =



$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) في ( } \\
& \text { (Y) أبو الوليد الطيالسي سبق. }
\end{aligned}
$$

 عسقلان إلى, أن مات روى عنه البخاري. وغيره، قال أحمد: مكين كان من الستة النين يضبطرن الحديث، وقال أبو داود: ثقة، وقال أبو حاتم: : ثقة مأمون توفي سنة الما
 ومسلم - كتاب الحج - باب جواز حلق الرأس للمحرم (1 (1 /

كا كاهما عن عبد الهُ بن معقل.



والقرطي

 (9) في المطبوعة: والذي أمرنا به.

$$
\begin{aligned}
& \text { IV ، } 197 \text { سورة البقرة/ الآيتان" } \\
& \text { الحرامج أي : لمن كان من الغرباء من غير أهل مكة(1). }
\end{aligned}
$$

 ولكن الغالب أن يسكن الرجل حيث أهله ساكنون، وكل من كانت داره على مسافة لا يقصر إليها الصلاة فهو حاضري المسجد الحرام لأنه يقرب من مكة.
وقوله ؤواتقوا الش(ا) تهاون بحدوده.
 القعدة وعْر من ذي الحجة(1) .
قال ابن عباس (n): جعلهن الله سبُحانه للحجّ، فلا يصلح لأحد أن يحرم بالحج إلا في أثهرّ الحجّ، فإن أح
ني غير أشهر الحج انعقد احرامه عمرة.

وستمى الله تعالى شهرين وبعض الثالث أشهرا، لأن العرب توتع لفظ الجمع على الالثنين، كقوله تعـالح هأولك صغت قلوبكما|(")، وقال الشـاعر:
ظهراهما مثل ظهور الترسين(II)

 . Tro

وضعفه، والرازي 0 / 17 ع عن الفراء.


(0) ما بين المعفوفتين ساتط من (ح).



 ( )
 (1) قالوا، روى عن النبي va / / (l)





ومن قرأ بالرفع شبه((z) (لال) بـ اليسى، كتول الشاعر :
مـن صــد عـن نــــرانـهـا فـأنـا ابـن فــبس لا بــراح(0)


 اللفظين، ليكون مخالفة ما بينهما في اللفظ كمخالفة ما بينهما٪٪) في الما المعنى .
حدثنا الأستاذأبو إسحاق إبراهيم بن محمد الاسفرايني (')" إملاء في مسجد عقيل سنة سبع عئرة وأربعمائه -
= والمهمه: التقف، والقذف: البعد (وهو من بحر السريع).




(r) سورة البقرة / r .



 ونون: نكان النفي لواحد.




(1) ني (حرانها: : لا جيران الحرب وئدتها، لا براح: ل لا مفر، الي : لا هرب.


(4)




 (امن حج هذا البيت فلم يرفث ولمُ يفسق: فرجع كان كمن ولدته أمهه|).
رواه مسلم عن سعيد بن منصور، عن أبي غوانة(\&) .
 فعلهم، فهو محجازيهم بذلك. توله و(وتزودوا فإن خير الزاد التقوى) ،






نوفي سنة • بY وقد جاوز المائة (البداية والنْهاية YVI/ /
(Y)
(r)


$$
.(111 / r
$$


(0) (0) (
(
(^) هو البخاري (










قال المفنسرون: (1) نزلت في ناس من أهل اليمن كانوا يحجون بغير زاد، ويقولون: نحن متوكلون، ثم كانوا



وأنفسكم عن الظلم فهذا نوع تقوى(0).


 زَّحِيـيٌ


 أن تتغغوا نضها من ربكمي| وقال ابن عباس(4) : كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز(1 (1 أسواقا في الجاهلية فلما كان الإسلام كأنهم تأثموا أن





 (ا) آلي : نؤجر الدابة في التوجه الـى الكعبةه (حاثية(ا(ا)). (V)


وأسباب النزول للـيوطي ص rv ومسند أحمد 00/r ـ كلها عن ابي أمامة .




 سرق لككانة وارضها من أرض كنانة، ذو المجاز : سوق الهذيل على بينين الموفف من عرنة على فرسخ من عرنة. (عمدة القوي
 الحجّ، وكذلك كان يقرؤها ابن عباس(1)،.


 فسميت عرفات.

 إياكم، أي : يكون جزاء لهدايته.
 يعني : من قبل القرآن، ذكر الهُ منته عليهم بالهـدى والقرآلن .


 حتى تكون الإفاضة معهم منها.
وصالناس" في هذه الآية: هم العرب كلها غير الحمس.

عبانس وابن مسعود وابن الزبير .




 عمر، وابن كير /r / / / / /

(1) (1) في : (أ) الضالين .
 . YET/



وقتال قتادة (1) : كانت قريش وكل ابن أخت (") وحليف لهم لا يفيضون من الناس من عرفات، إنما يفيضون من المغمس (r)، وكانوا يقولون: نحن أهل حرم الله فلا نخرج من حرمه، فأمرهم الله ألن يفيضوا من حيث أفاض الناس (من عرفات)


ابن الكنانة بن عباس بـن مرداس (A) (عن أبيه) (9)، عن جله عباس بن مرداس(•'):

 وتغفر لهذا الظالم، فلم يججبه تلك العشية، فلما كان غداة المزدلفة أعاد عليه اللدعاء، فأجابه : أني قد غفرت فـرت لهمه


رأسهd(t:(t).




 .( ) ( )




 عبد القاهر بن السري السلمي البصري قال ابن معين : صالح له في سنن أبي داود والترمذي حديث واحد، روى عن عبد الله بن كنانة






.(210/r
 قلوبهم وكان ممن حرم الخمر في الجاهلية نزل البصرة روى عن الني
رضي الله عنه ( تهذيب التهذيب 1r•10).
(Tr) في (ج-، هـ) يدعوا ويحثوا
(ir) في (حـ) أموا، وفي (مـ): أمو.
 الوسبط في تفسير الفرآن المجبد/ ج/


















(1) في (هـ) : فاذكرا.
(Y) ما بين المعقوفتين من (حـ).






(V) في ( ( V (

(9) في (أ): يعطا :



(1) (1) من (1)

كانوا غير مؤمنين بالآخرة، وذلك قوله هوما له في الآخرة من خلاقه أي : حظ ونصيب.




 الدنيا قلبَ شاكرآ، ولساناً ذاكرآ، وزوجة مؤمنة تعينه على أمر دنياه وآخرته، فقد أوتي في اليا الدنيا حسنينة وفي الآخرة حسنة ووقي عذاب النار|(0)
أخبرنا الأستاذ أبو الحسن علي بن محمد الفارئ الفارسي (")، أخبرنا الحسين بن علي بن من محمد الدارمي أخبرنا أبو القاسم البغوي حدثنا هدبة بن خالدي، حدثنا حماد بـن سلمة عن ثابت عـن عن أنس :
 الأخرة فعجله لي في الدنيا، فقال رسول الشّ الدنيا حسنة وني الأخرة حسنة وتنا عذاب النارهوه؟ رواه مسلم عن زهير عن عفان (^) عن حماد (4) .

(Y) انظر تفسير الطبري Y/ Y/





 وبدنا على البلاء صابرآ، وزوجة لا تبغبه خرفاً في نفـها ومالهمه . رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال الأوسط رجال الصحتع . ( $\mathrm{r} \vee \mathrm{r} / \mathrm{E}$ )
(1) أبو الحسن علي بن مححمد بن أحمد بن ميلة الأصبهاني الفرضي شيخ أصبهان الفقيه القــدوة توفي سنة \&1؟ هـ. (تذكـرة الحفاظ
(V) في (خ) : قال فلت



(الترمذي : كتاب اللدعوات باب ما جاء في ععد التسبيح باليد رقم كلاهما عن أنس .

‘اسماعيل، حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارشث(1)، عن عبد العزيز(")، عن أنس قال:


دعاؤهم مستجابب، لأن كسبهـم ـ ها هنا - اللدعاء.
 مصدر كالمـحاسبة.

قال ابن عباس (1) : يريل: أنه لا حخساب على هؤلاء، إنما يعطرن كتبهم بأيمانهمم، فيقال لهم : هذه سيئاتكم
تجاوزتها عنكمب، وهذه حسسناتكم قد ضعفتها لكم .
وقال (V) ابن الأنباري: معناه: سونـِع الْمحازاة للعباد على أعمالهـم، وإن كان قد أمهـلهم ملذة من الدهر،
وقت الجزاء عنده تريب (1)


 والثالث: هو يوم الثالث عشر، وهو يوم النفر الثاني، وهذه الأيام الثلاثة من يوم النُحر كلها أيام (') النغر وأليام رمل

'بت توفي سنة • 1 ( 1 هـ.


 (تهذيب التهذيب آ




(0) انظر الزججاج

(V) في (ح) : فال بن .

 بذلك : لأن لحوم الااضاحي كانت تشرق فيها بمنى للمُمسس . . (اللسـان / شـرق) .

$$
\begin{aligned}
& \text { Y• / / ( }{ }^{(1) \text { ( }) ~} \\
& \text { (II) في ( (IY) : المق ( } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

$r \cdot q$ $\qquad$ سورة البقرة/ الآبات: .r.r.r.r الجمار، وهذه الأيام الأربعة مع يوم عرفة : أيام التكبير أدبار الصلوات، يبتدأ مع الصبح يوم عرفة، ويختم فع العصر

يوم الثالث عشر (1)
والمراد بـ „الذكر" في هذه الأيام: التكبير أدبار الصلوات، وعند الجمرات يكبر عند كل حصاة.


 ويقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا آله إلا اله، والله أكبر الله أكبر ولذ اللحمد، ويكبر من غداة عرنة إلى صلاة العصر

من آخر أيام التشريت (9)



 الفطان : ثقة صدوت صالح توفي سنة § §

 (اليداية والنهاية (ov/11) ( $)$


 الكونة روى عنه أهلها كان رافضيا يشنم أصحاب رسول اله اله


 بحيىى القطان من حديث جابر الجعفي، وكذبه أبو حنيفة وليث بن أبي سلبيه، وقال النسائي وابن عينة منرولك وقال الجوزيجاني كذاب

 (V)











 تَوَلَّ سَتَ


 وكان يعجب النبي


 قال أبن عباسن (v): يريد: أنه يدع ألحق ويخاصم في البأطل .





> (1) في (هـ) : قوله تعالىى .

 عنه (أسد الغابة / /


 (₹) (₹) ساتطة من المطبوعة.

 1ro/l (انظر اللدر / (V)
( ( ) من هن همش ( $)$

 (II) (II) في المطبوعة: بمعنى إذا صار واليلًا.

وأراد بـ (الحرث، الزرع والنبات، وبـ (النسل، نسل الدواب") ، على ما روي أنه أهلك المـواشي وأحرق


 والكبر إلى الإثم والظلم وهو قوله وأخذتة العزة بالإثم(0) هِ معنى (العزة) ها هنا : المنعة والقوة(1) .

 يقال: حسبك كذا، أي : كفاك، وحسبنا اله أي : كافينا اله، ، ثال امرؤ القيس(1.): وحسبك من غنى شِبِ وري

أي يكفيك والري .
وهولبئس المهاده جهنم، على معنى: بئس الموضع وبئس المقر، و(المهاده): جمع المهد، وهو المـوضع المهيأ للنوم(11) .



$$
\begin{aligned}
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$



(^) في (ح) : أراد.


 (11) النظر البحر (IIN/Y واللسان / مهد. (IY) (IY) في (ه) : يشتري

والانظط: شيء بصنع من اللبن المخيض على هئة الجين.




 صحيح الإسناد r/••؟ (I\&) صهيب بن سنان أبو بحيى النمري من النمر بن ذاسط ويعرن بالرومي لأه افقام في الروم مدة كان من كبار السابقين البرريين نوني سنة
^r هـ (سير الأهلام

النبي:



فلما قدم على النبي



بخسس女(ا) أي : باعوه.
ومعنى (بيع النُفس" ها هنا: بذلها لأوامر الله وما يرضاه.
 الرضا(ل) يقال : رضي رضا (A) ومرضاة.






(1) (1) في (ح) : نفر من المـــركين من قربش، وفي (هـ) : نفر من قريش فنزل .



 بفتحهما وكسرهماه. . (اللسان /يمن).
(0) في (حـ): والشُرا . . . . شـرآ.
 .119

( ( ) في (


 والتعويض عنه بأعياد الإسلام، .


التوراة كتاب الله، فدعنا فلنقم بها في صلاتنا، فأنزل اللد هذه الأية.
 والفتح لغة(1) ويجوز أن يكون بالفتح والكسر : الصلح والمراد بالصلح : الإسلام، لأن الإسلام صلح، ألا ترى ألن القتال من أهله موضوع(") وأنهم أهل اعتقاد واحد ويد واحدة وان في نصرة بعضهـم لبعض فسمي الإسالام صلحآ لما

وقوله واكافة |"الكافة" اسم للجملة الجامعة لأنها تمنع من الشـذوذ والتفرق، والمعنى : ادخلوا في شـرائع الإسلام جملة مانعة من شريعة لم تدخلوا فيها.

وnالكافة॥ في اللغة: الحاجزة المانعة، يقال: كففت فلانآ عن السـوء فكف يكف كفا، سـواء لفظ الللزم،









 يحتسبوأ)(1) أي : عذاب الله
 السلم كافة) ـ بالفتح - أي في المسالمة والمصالحة، وقرأ الباقون (في السـلم) بالكسر ـ أي في الإسلام، وثال قوم : هما لُغتان انظر


(V) ساقطة من (هـ) .





(Ir)




 يجازون على أعمالهـم ثمّ إليه يضيرون فيعنذب من يشاء ويرحم من يشاء، وهذا كقوله
وقرىء (\$التجع الأمور) - بضم الثتاء وفتح الجيم ـ أي : ترد إليه إلأمور (٪)

 وتقريع له ، لا تعرف منه، كما يقال : سله كم أنغمت عليه فكفر نعمتي؟ .
كذلك هؤلاء أنعم الله عليهم نعما، فلّق البحر لهمه، وأنحاهم من عدوهم وأنزل عليهم المن والسنلوى فكهر
 على غير ما كان علي. (0)
 عذاب يعقب الجرم.

 . (v) (V)


(1) سورة النُعراء / (Y9)




.rvr/l
(V)
(^) سورة البقرة / rvo .



(1) انظر الدر (1)


 من يشاء بغير حسابط| قال ابن عباس ('): يريد: الن أموال قريظة والنضير تصير إليهّم بغير حساب ولا قتال، بأسهل

 يساء بغر حسابج لا يسأل عما يفعل .





 الحسن وعطاء(v) : وأكان الناس) بعد وفاة آدم إلى مبعت نوح وأمة واحدة| : على ملة واحدة وهي الكفر، كانوا




 (1/r
تال الطبري: إفإن دليل القرآن واضح على أن الذاين أخبر الشع عنهم أنهم كانوا أمة واحدة، إنما كانوا أمة واحدة على الإيمان ودين







 ومعنى، لأن الناس كانوا على ملة آدم حتى عبدوا الأصنام فبعث الشّ إلبهم نوها عليه المللامه. ومثل ذلك في غريب النيسابوري



كفارأ كلهم أمثال البهائم

 الكتاب. والمراد بالكتاب المختلف فيه: التوراة .
قوله \$إلا الذين أوتوها يعني : اليهود، واختلافهم في التوراة : تبديل بعضهم وتحريفهم
البينات) : الدلالات الواخحات في شأنْ محمد
 هديته إلى الشتيء وللشنيء .

 السبت، والنصارى الأحد فهدانا اللد له. واختلفوا في إبراهيم" (V)، نقالت اليهود: كان يهودياً، وقالنت النصارى :
 فهدانا الله عز وجل كلحق من ذلك.

 راشد)(r)، عن الأعمش عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة قالل:
قالل رسول الله
 فيه، فاليوم لنا، وغدآ لليهود، وبعد غد للنعهارى"(10) .
(1):في (جـ، هـ) : اسم الججنس.

Y/
عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه .
(V) في (هـ) : إبراهيم عليه السِلام.
( ( ) في (حـ) : فـ فجعلته اليهود ابنا.

(4) في (حـ، هـ) : أبو سعد.
(0) (0) في (ح) : فهدانا للكعبة.




> والنهاية 19/19).


> روى لِه مسلم.
(IY) (IY) وما بين المعقوفتِن ساتط من (


وقون(')








 أوليائي لا محالة، ونصري قريب منهم . وقرىء (حتى يقول الرسول) رفعآ(٪)، كما تقول:سرت حتى أدخلها بمعنى : سرت فأدخلها، بمنزلة : سرت
 الفرزدق (it)
فيا عجبا حتى كليب تسبني



 (1) في (جـ، هـ) : توله .
(Y) في تغسير ابن عباس ص (Y (Y) מبكرامته وإرادته .




(9) انظر فتح الْدلير IVE/T عن ابن مسعود وتـادة.
(1•)
(11) ني (حـ، هـ) : أي إلى الن الن يقول .
(7) في (حـ، هـ) (ه): بل حسبتم.
(V)
( ) (1Y) قرا نافع بالرفع وحجته: أنها بمعنى قال، وليست على المستقبل، وإنما ينصب ما كان مستقبلأ، وقرأ البّاقون بالنصب، وحجتهم أنها بمعنى الانتظار.




فعملها في الجمل يكون في معنأها لا في لفظها، وعلى هذا وجه الآية.




 النجموح سأل رسول الله

نسخت من هذه الأية التصدق على الوالمدين(م)


 هذا كان قبل فرضن الزكاة، فلما فُرضت الزكاة بالالية التحي في .البراءة(A) . وقوله ولوما تفعلوا من خير فإن الله به عليمهي أي : أنه يخحصيه ويـجازبي عليه .


 أأطويل .
والثـُاهد : عمل حتى في الجمل في معناهنا لا في لفظها








 الثقاتك توفي قبل الخمسين ومائة .




 والغارمين وفي سبيل الهّ وابن السبيل فريضبة من الهَ والشه عليم حكبم ج آبة • 7 .

H19
سورة البقرة/ الآبات: YIN_r








 والإجماع اليوم علمى أنه من فروض الكفاية .


 الداخلة على النفس وعلى المال من المؤنة، لا أنهم كانوا يكرهون فرض الثّ الثّ . وقوله و申وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكمج لأن في الغزو إحدى (8) الحسنيين إما الظفر والغنيمة وإما الشهادة
 والأجر .
وقال ابن عباس : كنت ردف النبي (0) إنه لمئبت(1) في كتاب الله عز وجل (V) فقلت يا رسول الله أين وقد قرأت القرآن؟ فقال هلوعسى أن تكرهوا شبيثاً وهو
خير لكم وعسى أن تحبوا شييئآ وهو شر لكمج(A) .
 . ( $\left.{ }^{( }\right)$
(r) انظر تفسير الرازي (r)
 عن القراءة عند تفسير الأية 19 من سورة النساء.





وقوله واواله يعلم وأنتم لا تعلمون) أي : يعلم ما فيه مصالحكم ومنانفكم فبادروا إبلى ما يأمركم به وإن ثر عليكم.
. قوله عز وجل ؤيسئلونك عن الشهر الحرام. . . م) الآية:









 الآية(18)






 . (z0 \%/r





(V) پوهو شُهر رجباٍ (حاشية (f)) .
(^) في (حـ، هـ) : هذه غرة.
(

فحذثهم اللّ (") في كتابه : أن القتال في الشهر الحرام، وأن الذي (Y) " يستحلون من المؤمنين هو أكبر من ذلك،




فقوله ؤيسئلونك عن الشهر الحـرامج| يعني : أهل الشــركُ يسألـون عن ذلك على جهـة العيب للمسلمين، باستحلالهم القتال في الشُهر الحرام .




 يعني : قتل ابن الحضرمي .
 بالقتال في الشهر الحرام، فعيروهم أنتم بالكفر وإخراج الرسول من مكة، ومنع المؤمنين(11") عن البيت(1r)" = عقبة بن مالك.




 (Ү)




$$
\begin{align*}
& \text { وكذا عن ابن عباس وعطاء وانظر الزجاج } \tag{V}
\end{align*}
$$




 (II)
 الوسيط في نفسبر القرآن المجيد/ج

الكفر إل إن استطاعوا|
ثم ذكر حكم من يرجع عن الإنسلام إلى الككفر فقال


الهُ أحباطا .
والمسلم إذا ارتل ومات على الرذة حبط عمله الذي عمله في الإسلام، وبقي في ألنار خالدلدا، وهو قوله


 في سببيل الله؟ فأنز ل الله تعالي (V) فيهـم : في
قوله





فقالوا: أفتنا في 'الخمر والميسر، فإنهـما: مذهبة للعقل مسلبة للمال، فنزلت هذه الآية(')



(Y) في (Y) (Y) : قوله تعالُلى (أولكّ) .



(0)








وهي كل شراب مسكر مغط للعقل، سواء كان عصيرآ أو نقيعاً مطبوخاً كان أو نياً. و شالميسر؛: القمار
والياسر واليسر(Y): المقامر، وتجمع اليسر : أيسار : أيساراً.

العقل، والمنع من الصلاة، والقمار يورث العداوة، بأن يصير مال الإنسان إلى غيره بغير جزاء يألخذ عليه.


من الكبيرة(1).

 الذنوب فيهمه(4) .




(1) ما بين المعقوفتين من (حـ) وحاثية (1) .

 والخغامر : الـخالط.
(

ومجاهـ وابن عباس .
(r)
( ) سورة النجم / (\%)
(0) سا (0) / سورة) النساء


( ) 91 / سورة المائدة



(•1) ني (حـ) : بـبب.



والتقوي(r) بها . ومنفعة الميسر : ما يصأب من القمار، ويـرتفق به الفقراء
وليست هذه الآية المحرمة للنخمو، إنما المحرمة التي في المائدة(پ).
96

ميسر حتى لعب الصبيان بالجوز، والكعغاب(v)، .
 بسبيهما يضر بالآخرة.

 قال ابن عباس : ما فضل من المال والعيال، وهو قول السدي وقتادة وعطاء(•").

 وينفق باقيه، إلى أن فرخت الزكاة، فنسخت آية الزكاة المفروضة هذه الآية، وكل صدقة أمروا بها قبل' نزول الزك
=

(「) في (هـ) : وتقوى.
(Y)



(1) في (هـ) : الققار.
(V) الكعاب: نصوص النرد (اللسان / كعب).
(^) سورة البقرة / Y Y .



 (II) سورة الأحزاب / (II)


تاله مجاهد وهو أوجهه : .

واختلف القراء في رفع ڤالعفوه ونصبه(1)، فمن نصب: جعل (اماذاله اسما واحدا في موضع نصب، وجواب
 بُمنزلة الذي، ورد والعفوه عليه، فرفع كأنه فالن: ما الذي ينفقون؟ فقال: العفو أي : الذي ينفقون العفو، فيضمر المبتدأ الذي كان خبرآ في سؤال السائل، كما تقول في جواب ما الذي أنفقته؟ مال زيد، أي : الذي أنفقته مال زيد . النـي وقوله هذكلك يبين الله لكم الايات) أشار إلى ما بين في الإنفاق، كأنه قال : مثل اللني بينه لكم في الإنفاق يبين لكم الأيات، لتفكروا في أمر الدنيا والآخرة فتعرفوا نضل الآخرة على الدنيا. قال المفسرون(r): "هلعلكم تتفكرونه في زوال الدنيا وفنائها فتزهدوا فيها وفي إقبال الآخرة، وبقائها فترغبوا قال قتادة(): من تفكر في الدنيا والآخرة عرف ذلك(1) نضل إحداهما على الأخرى، عرف أن الدنيا دار بلاء، ثم دار فناء، وعرف أن الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء.







(1) قرأ أبو عمرو (قل العفق) بالرنع، والباتون بالنصب.









$$
\begin{aligned}
& \text { (V) سورة النسـاء / • (V) }
\end{aligned}
$$

وشرابه عن شرابه وجعل يغضل الشيء من طعامه، فيحبس لف، ختى بأكله أو بفسذد، واشتذلذلك عليهم فذكروا ذ｜

 فتصيبوا من أموالهمم عوضنا من قيامكـم بأمورهم ．
 وقوله \＄فإخوانكم
 مخالطتكم إياهم ذريعة إلى إفساد أموالهمبم وأكلها بغير حقق ．
 أي ：أوقعه فيما لا يستطيع الخروج منه．

 أمركم به．




(Y) في (هـ):": في أموانكم.
（r） （目）في（ه）：إذا أقام




> (^) في (هـ) : لكلكفكمنم .








تُم استثنى الحر اثر الكتابيات بالآية في المائدة وهي قوله ؤوالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم)(1). وقوله \$ولأمة مؤمنة خير من مسركة (n)

 بالحق نبيا لأعتقنها ولأتزوجن بها، ففعل، فطعن (1) عليه ناس من المسلملمين، وعرضوا عليه حرة مشركة، فأنزل الشا هذه الآية. وتوله ولو أعجبتكمها يعني : المشركة بمالها وجمالها .


 يعني : أنه بأوامره يدعوكم.




 و (المحيض) : الحيض، يقال : حاضت المرأة تحيض حيضاً ومحاضاً ومحيضاً(!) . .
(1) سورة المائدة / (Y)


 (الكاشف (97/ 9 ).
 (0) في (

(V) في (هـ) : التوربة .




 رحيض، يقال: : حاضت ونفِـَت ونفُست ودرست وطمئت وضحكت وكادت وأكبرت وصامت وقال المبرد: سـي الحيض حيضاً من =

سورة البُقرة/ الآيتان: : YYY
قوله هن كل شيء कفاعتزلوا النساء في المحيضّ أي : تنحوا عنهن ودعـوا مجامعتهن إذا حضن تجامعوهن ، يقال: : قرب الرجل امرأته، إذا جامعها قربانا

 هي الغنسل.
(أهو
وقتادة وعكرهة(V). وتال ابن عبان - في دوالاية الوالبي(^) يقول : طأوهن في الفرج، ولا تعدوه إلى غيزه
(8) التوابين

 عبد الله بن يونس(IT) ، حدثنا مالكّ، عن مْحممل بن المنـكدر، عن جابر :
 الستحاضةء|. (اللسان / حيض)








 - ابن عباس :




 والجوزي: بالزابي (عمدة القوي ص 7) .






أن اليهود قالوا للمسلمين: من أتى امرأته وهي مدبرة جاء ولدها أحول فأنزل الله عز وجل (\$انساؤكم حرث لكم . . ) الآية.
رواه البخاري عن أبي نعيم، ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن سفيان(1) ، عن محمـد بن
المنكدر (r)
 تحرثون الولد، فحذف الدضاف، وقال الأزهري(") حرث الرجل: امرأته، وأنشد المبرد(0): إذا أكــل الــجـراد حـروث فــوم

 عباس (r) " : يريد: العمل له بما يحب ويرضى .

 وحذروا معصيته.

(1) هو الثوري .

 (r) (نساؤكم حرث لكم) מإنما أفرد الخبر والمبتدأ جمع، لأن الحرث مصدر وصف به وهو في المعنى مفعول، أي) محروثاتات (التبيان . (IVn/1



نصيحاً موثقاً صاحب نوادر وطرف مات سنة YAT هـ (سير الأعلام OVV _ oVY/ / (OV).
(V) البيت في اللسان / حرث منسوب للمبرد، والبحر r/V. .
(^) في (هـ) : أئتر مواضع الحـرئكم .









 كان(ا) يمنعه من الوصول إليه(0) . قال الحّسبن وطاوس وقتادة(1): ولا تجعلوا اليمين بالله علةّمانعة من البر والتقوى حيث تتعمدون اليمين لتعتلوا بها . و والأيمانه: جمغ يمين، وهو القُّنم•

 تميد بكمب|(1)") ، والمعنى : لئلا تضلوا ولئلا تميد بكم.
وقال أبو العباس : تقذيره، لدفع أنٌ تبروا، فحذف المضاف.
ومغنى

 الزجاج

ض

 (الإصابة / / (10/0)
(手) في (هـ) : كانت
(0) (1) انظر (اللـنان / / عرض)
 (


(4) (4) في (ه) :لا تبروا

(11)




 عنها (1)


وقال في روابة وسيم()": اللغو: اليمين في حالة الغضب والضجر، من غير عقد ولا عزم، وهو فول علي رضي
اله عنه وطاووس(2)
وتوله هولكن يؤاخذكم بما كسبت تلوبكمه أي : عزمتم وقصدتم لأن كسب القلب: العقد والنية و申واشَ غفور
 كالام العرب معناه: الأناة والسكون(1)

قرله عز وجل ولللذين يؤلــــون من نسائهــــ . . الآية يقال: آلى يولي إيلاء: إذا حلف، ويقال لليمين:

 حتى انقضت أربعة أشهر، فإن عفت المرأة ولم تطلب حقها من الجماع (فلا شيء، ولا يقع به طلاق، وإن طلبث










 (0) انظر (النلسان / حلم) بنحوه.
(T) (الحملم - بكسر الحاء ـ الأناة والعقله (اللسـان / / حلم) .



حقها) وقفب الحاكم زوجها، فإما أن يطلتق وإما أن يطأ، فإن أباهما جحميعا طلت الـحاكم عليه بالقهر والتجبر وهو قو

 .

## وَألمُ



 الـو امل ، لأن في الآية بيان عدتهن، ومعنى,

ومعناه : الأمر(r)

قرء، وللأطهار : قروءء، وأقرأت المرأة في الأمرين هميعاع" .

والمراد بالتي في الآية: الأطهار، فين قول عائشة رضي الله عنها وزيد بـن ثابت وابن عمر ومالكُ والشافعي وأهر
 المفسرين: على أنها الحيضى، وهو ڤول فقهاء اللكونة(1) .





(0) انظر تفسير الطبري § §


 وعكرمة والسدي .
وأعجبني كلام ابن العربي في ذلك حيث يقولن :


 مفسرة في العدد محتملة في المعدود: (الحكام القرآن | (IAE/ ) .
(V) في (حـ، هـ) : وتوله.
 ابن عباس وغيره.

يعني: الحبل والولد، ومعنى الأية: لا بحل لهن أن يكتمن الحمل ليطلن حق الزوج من الـون الرجعة . قال ابن
 حملها، فيجب عليهن إظهار ما يخلق الشّ في أرحامهن من الولد، إذ لا مرجع إلى غيرهن فيه.



 راجععها. يضارها بذلك فجعل اله الزوج أحق بالرجعة على وجه الإصلاح لا على وجه الإضرار (2) . وقوله (0) وؤلهن مثل الذي عليهن بالمعر وفـي أي : للنساء على الرجال مثل الذي للرجال على النساء من الحق
بالمعروف، أي : بما أمر اللّ به من حت الرجل على المرأة.

أخبرنا أبو بكر الحارثي، أخبرنا أبو الشيخ الحافظ، حدئنا أبو يحيى الرازي المي، حدثنا سهل بن عثمان العسكري،


بالمعروف|.
 مجاهد(•1) : بالجهاد والميراث. وقال الزجالج (1') :المعنى أن المرأة تنال من اللذة كما ينال الرجل، وله الفضل بنفقته، وقيامه عليها .

 (r) انظر معاني الزجاج (r)

(0) (1) في (ح) : توله تعالىـ .

 والسفيانان ووكيع وابن المبارك فال أحمد وابن معين والعجـلي : ثقة وتال أبو حاتم : صالح الحـيث الحيث.


 عباس

(11) انظر الزجاج r•1/1.

#  

 rrs








(Y)

(r)
نفسه من الهُ ثلاث مرات وهو مولى النعمانٍ بن مقرن توفي سنة IVv هـ (كتاب الجمع |/ / الج ) .

 منكرة. (تهذيب التهذيب


> ساتطة من (د) .
(9) الإصر: الانتم والعقوبة. (الللسان /أضم) .
في (ج-، د) : تال.

. في (د): فإن من حف. .. بعيره. . ألا.
(1) (1) (1) (1)




(تهذيب التهذيب (AT//).


(تذكرة الحفاظ (rle (r)


oro



من (「) حقه عليها" (r) وقوله واواله عزيز حكيمه أي : أنه يأمر كما أراد، ويمتحن كما أحب، ولا يكون هنا إلا عن حكمة بالغة.



 قوله تعــــالى : \$الطلاق مرتــــان هُ قال عروة بن الزبير وغيره(8): كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل




وقوله هوفإمساك بمعر وفكُ(الإمساك٪) : خلاف الإطلاق وهو مرتفع لأنه خبر ابتداء محذوف على تقدير: فالواجب إذا راجعها بعد الطلقتين إمساك بمعروف أي : بما يعرف شرعآ من إقامة الحق في إمساك المرأة . وقوله هأو تسريح بإحسانه قال عطاء والسلي والضحاك (A): هو ترك المعتدة حتى تَبين بانقضاء العدة، قال ابن عباس (9): إذا طلق امرأته طلقتين فليتق اللة في التطليقة الثالثة. فإما أن(") يمسكها بمعروف ويحسن صحبتها، أو

(Y) عن غير أبي هريرة (


 (Y09/Y) Y190 انظر تفسير الثوري ص (§)



 xالطلاقه بالألف واللام .
 عباس والبحر 19r/Y .
 ( (l) ( $1 \times$ )

يسرحها بإحسان ولا يظلمها من حقها شُيئا، وهو قوله واولا بحل لكم أن تأخلا
 ويوقنا.

وصالخوفه: يكون بمعنى العلم(1)، وذلك أن في الخوف طرفاً من العلم، لأنك تخاف ما تُعلم،ومما لا تعلم لا

 عليها، حل له أن يأخذ الفدية منها إذا دعت إلى ذلك.
 يعلما أنهما لا يقيمان حدود الله
نـ


 يتعد حدود الهَ فأولك هم الظالمون أنفسهم بترك ما أمر اله به به .
 التطليقة الثالثة وأحتى تنكح زوجا غيره أي : غير المطلق .
وصالنكاح" لفظ يتناول العقد والوطئ () جميعأ، فلا تحل للأول ما ما لم يصبها الثاني : وتد ثبتت السنة بهذا عن رسول الشّ
 عن الزهري، عن عروة عن عائشة ـ رضي المّ عنها المها، أنه سمعها تقول :


(r) فِ (هـ): وزرء . . . المفعول.
(r)


(纟) فِ (0): الرلاية .
(0) في (جـ، هـ) : وتوله.

(V) في جميع النـخ : والوطى.
(4) فِ (هـ): القرضي، وهو:





 لانهم الذين يتتفعون بيبان الآيات.






 الناس بينهم مما تقبله النفوس، ولا تنكره العقول.


 عن الزيبر بن عبد الرحمن بن الزيبر عن رفاعة بن سموال طلن المرأثه ثلاثاً - ولم بقولوا : عن أبيه - وهو المحفوظ (تهذيب التهذيب (lv./r

في جميع النـخ: وإنما، وفي المطبرعة: ولنما أنا معه. وهو تحريف.
 مثتاعه وأنه رخو مثل طرف الثٔوب، لا يغني عنها شيبئآه . (اللـان / هدب).
(r) خالد بن سعيد بن العاص بن المية بن عبد شُمسى بن عبد مناف بن تمي الـيدي الكبير أبو سعيد القرئي الأموي أحد السابقين الأولين،



 كلهم من حـدبث عائئة. (0) في غير (ا) وفوله. (1) مكررة في (ه)

الوسيط ف تفسير القرآن المجِيد/ج /rprer

Mr سورة البقرة\% الآيتانن: 1

 وأنتم لا حاجة بكم إليهن، وكانوا يفعلونن ذلك إضرارآ بالمرأة.
L. بينه وبين الله(r)
 :
(امن طلق أو حرر أو نكح أؤ أنكح، فزعم أنه لاعب فهو جد|"(r).

 يجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءتة، ؛فعلمه بما أتيا وعملا، لأنه لا يخفىى عليه شيء من أُعمال العباد.
 بلوغ المقاربة
قوله (r)











(1) في (جا هـ) هـ) : وقوله.




نزلت الآية في أختت معقل بن يسار (1)، وذلك ما:

أخبرنا به محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن جعفر النحوي أخبرنا محمد بن محمد بن أحمد أحمد بن


حدثني معقل بن يسار (1) أنها نزلت فيه قال : „اكنت زوجت أختآ لي من رجل (9) (1) فطلقها حتى انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له : زوجتك (") وأكرمتك (1) وأفرشتلك طلقتها (1)"، ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليها أبدآ، قال : وكان رجلًا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله عز وجل هذه الأية، فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، فزوجتها إياهه. . رواه البخاري عن أحمد بن حفص(ir)،

حلال، ومهر جائز.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أخت معقل بن يسار: السمها جميل بنت يسار المزنية. }
\end{aligned}
$$

(Y) الإمام المحدث العالم الثقة أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسبن بن عيسى الاسرجـي سمع من جده لأمه الحسن بن عيسى بن ماسرجس وإسحاق بن شيبان بن فروخ توفي سنة آ



(تهذيب التهذيب / / Y - Y - .
 (كتاب الجمع (4) 9 (4) .
(0) إبراهيم بن طهمان الهروي أبو سعيد سكن نيسابور نم مكة سمع من محمد بن زي زياد ويونس بن عبد وأبي حمزة وحسبن المعلم وأبي

$$
\text { الزبير وأبي حصين توفي سنة • } 17 \text { ـــ . (كتاب الجمع !/ IT). }
$$

(T) يونس بن عبيد بن دينار العبدي أبو عبيدة البصري قالل ابن سعد والحمد وابن معين والنسائي : ثقة زاد ابن سعد: كثير الحليث توفي

. الحـسن البصري (V)

وفاته سنة 70 هــ .

هو البداح ابن عم معقل بن يسار (أسد الغابة (0/ (0) .

(1) (1) في (



 والمستدركٌ ـ كتاب النكاح ـ اصصحتح على شرط الشيخين ولم يخرجه مسلمه (VY/ /Y (Y) كلهم من حديث معقل .

ونظم الآية : أن ينكحن أزواجهن بالمعروف إذا تراضوا بينهم. وفي الآية : ما يقطع به على صححة قول من قر
لا نكاح إلا بولي، لإجماع المفسرين: أن الخطاب للأولياء، لو صح نكاح بدون ولي لم يتصور عضل ، 'ولم يكن الم الله عن العضل معنى .


 ما أحل الله .
妾 عالمين إلا بما أعلمكم اللد (N)



而





تقول(1)


 الططلاق.

حولين أو شهرين، وإنما أقام حولا وبعض الأخر،ويقولون ('): اليوم يومان مذ لم أره، وأنما يعنون يومـا وبعض آخر
وهذا تحديد لقطع التنازع بين الزوجين إذا اشتجر| (t) في مدة الرضاع فجعل الحولين ميقاتا لهما يرجعان إليه عند الاختلاف، وليس هذا تحديد إيجاب.




 يسعها فتطيته.

 فتح أو ألف، تقول في الأمر: عض يا رجل، وضار زيدا يا رجل.
 عرنها، تضاره بذلك(1)،

| (1) |
| :---: |
| (Y) |

(r) في (د) الأخر : وانظر معنى الكلام في (اللسان / شهي).
 دون الحولين بالثهر والثهرين.

(ग) في (د، هـ) : لمبد.
(£) الُي اختلفاه (حاثية (أ)) وفِ (د): ! إذا اشتجرا مدة. . .
( ( ( انظر الزجاج
الضهاك.
(9) في (د): ولده . . . ترلـ.

(II) (I)



وقيل معناه: لا تضهار وألدة فتكره :على إرضاع الصبي إذا قبل من غيرها.وكرهت هي :رضاعه(")، لأن ذلك
بواجب علييها .

والقولان : على مذهب الفعل المنبني للمفعول نهياً .
وقرأ أبن كثير وأبو عمرو
أحسن في تسُابه اللفظ، وهو خخبر بمعنىي الأمر والمعنى : ما ذكرنا(؟) .
قوله وارث الجبي الذي لو مات الصبي وله مأل ورئه مثل اللذي كان على أبيه في حياته.


وغطاء وسفيان(0)
 كان له مال، فإن لم يكن له مال أُجبرث أمه غعلى زضاعه ولا يجبر على نفقـة الصبي إلا إلوالدانِ، وهو قول مار والثُمافعي



استخرجته (")
ووالمعنى : انهما إن تشاورا وتراضيا على الفطام قبل الكولين فلا بأس إذا كان الولد قوياً.

 الرفع نسقاً عليه.











(! (! )

بكون إلا للأولاد
 ٪\$إذا سلمتم ما ءاتبتم بالمعروف) قال مجاهد والسدي (1) إذا سلمتم إلى الأم أجرتها بمعدار ما أرضعت. وقرf ابن كثير "ما أتيتم" بقصر الألف، ومعناه: ما فعلتم، يقال: أتيت جميلًا أي : فعلته قال زهير (V):
 يعني : فعلوه وقصدوه. ويكون التسليم على هذه القراءة بمعنى : الطاعة والانقيـاد لا بمعنى تسليم الأجرة، والمعنى
وهذا معنى قول ابن عباس في رواية عطاء، قال : إذا سلمت أمه ورضي أبوه، لعل له غنى يسُتري له مرضعاً(9)، ثم أوصى بالتقوى فقال واواتقوا الهَ واعلموا أن الله بما تعملـون بصير أي : فـلا (") يترك جزاء شيء من أعمالكم، لأنه بصير بها .
قوله تعـــــالى :
 وماضيه(1) (1)

 وذكرت (1") (العشره) بلفظ التأنيث والمراد بها الأيام : تغليبا لليالي على الأيام، وذلك أن ابتداء الثشهر يكون بالليلل .

$$
\begin{array}{r}
\text { (0) إضافة للبيان . (د) : غير الوالدة بالمعروف. }
\end{array}
$$

(1) في (د): فإن.



وحجتهم (إذا سلمتم) لان التسليم لا يكرن اللا ما مع الإعطاء.

(V)




 (IY) آنظر (اللسان / وذر) عن ابن السكيت والليث وابن سيدة.
(10) في (حـ): : الزوج أي ينتظرن ويحبسن أنفـهن عن الثزويج أربعة أثهر.
(IT)
(1\&) في (ج-، د): التزويج . . . المتوفا.

قال ابن السكيت (1): يقولون صمنا خمساً من الشهر فينلبون الليالي على الأيام، لأن ليلة كل يُوم قبله. .


سوار، حدئنا شعبة، عن حميد بن نافع (0)، عن زينب بنت أبي سلمة(")، عن أمها أم سلمة :

 وعشرآب؟

رواه البخاري عن آدم عن شُعبة، "ورواه مسلم عن محمد بن المثنى عن غندر عن شتعبة("())


 الرّ
 .(Yq7/)
(l)








وغيره روى له البخاري ومسـلم. (كتاب الجُمع ( / 9- ا9).


(V) في (د) : أحدآ بكن .
(^) الحلسن: كساء يكون على ظهر البعير تحت البرذعة، ويبسط في البيت تحت الثياب وجمعه أحلاس. (انظر غرينب الحدبي ب/ Y/ اللسان / / حلس).

 غيره. والحفسّ : بيت صغير.

 ومسلم ـ كتاب الـطلاق ـ باب وجوب الإحذاد في عدة الوفاة (150/1) كلاهما عن حديث الم سلمة.
$r \varepsilon 0$ سورة البقرة/ الآات: Y Y Y _ أخبرنا أبو طاهر الزيادي، قال : حدثنا(1) أبو الطيب محمد بن المبارك الشُعيري(")، حدثنا محمد بن أشرس
 عن أبيه(V) عن عائشة رضي الله عنها:
 على الزوج أربعة أشهر وعشرآ ${ }^{\text {(A) }}$
وتوله و[فإذا بلغن أجلهن] فلا جناح عليكمي يخاطب الأولياء، لأن الرجال قوامون على النساء فذكر أنهن إذا
 تزوج الأكفاء بإذن الأولياء، وهذا تفسير ॥المعروف" لأن التي تزوج نفسها سماها النبي
 الكلام دلالة على ما تريد. واالخطبةه|: التماس النكاح يقال خطب فلان فلانة، إذا أراد أن يتزوجها(')".

| (1) في () |
| :---: |
| (Y) |
| (Y) في (Y) |

محمد بن أشرس السلمي نبسابوري عن مكي بن إبراهيم وإبراهيم بن رستم وطائفة منهم في الحديث وتركه أبو عبد الهُ بن الأخرم




 سنة •17 هــ




توفي سنة 1• - هـ (تذكرة الحفاظ ( / 47-9v).


ووسند أحمد




قال المفسرون(1): معنى التعريض بالخططة: أن يُقول لها - وهي في عدة الوفاة - إنك لجميلة، وإنك لصـالحة

 دون إظهار، وفال السلي(0): هو أن يدخلز فيسلم (1) ويهدي إن شناء ولا يتكلم بشيء



 عن ذلك.

 أجله| أي : حتى تنفضي عدتها . وnالكتابها: هو القرآن .
 (18)
(1) انظر الزجاج

Y01/1


(Y) في (د) : وإن في عزي
(£) انظر تفسير مجاهل ص • 11 بمعناه.







> 'أنس وغيرهم الثوري ص 79 . 7 . (1") في ( (1) : إذا دخل


 كثير (YAV/A
$\qquad$ Mrv ،rrq : سور: البقر:/ الآيتان程

 6)
 تعالى (") في هذه الآية: أن عقد التزويج بغير مهر جائز، وأنه لا إثم (") على من طلق من تلا تزوج بها بها [بغير مهر، كا أنه لا

إتم على من طلق من تزوج بها (1) بمهر .



 ما يتمتعن (")! به(11). والمطلقة قبل الجماع وقبل تسمية المهر: مستحقة اللمتعة بالإجماع من العلماء ولا مهر (لها (1)").






 لأن الله تعالى رفع الجناح عن المطلقتين ما لم يقع أحد الأمرين فإن وجد المّ


(9) في (د) : مالها









و „المتعة") غير مقدرة، وهي كما قال الله(1) تعالىى : على الغني قدر إمكانه وعلى الفقير قدر:طاقته.
قال ابن عباس والزهري والشُعبي ؤلربيع (r) : أعلاها خادم وأوسطها ثلاثة أثواب، درغ وخمأر وإلزار ودون ذليك
 وأقلها : أقلل ما له ثمنز، قال : وحسن ثلاثون درهمهاً .
 المحسنين| أي : حق ذلك عليهم حقاً بمعنىى : وجب.

 صداقها ليس لها أكثر من ذلك.
 النساء يتركن ذلك النصف الواجب لهن فلا يطالبن الأزواج به.

حيان وابن سيرين وشريح، وابن عباس في رواية عمار بن أبي عمار (9) ،وعفو الزوج: أن يعطيها الصنداق كاملًا (•'

> (1) في (د) : كما قال تعالى .

عمر: أوفى ما يكون من المتعة ثلاثون درهماً، وابن كثير YAV/T عن ابن عباس .

تجزىء فيه الصلاة.

(£) ساقطة من (د) وني (هـ) : رمهة اله عليه .
(0) في (د) : قوله تعالى.
(1) في (أ) والمطبوعة: كقوله؛ ولماذا التثبيه والنص من الآية التي معنا؟
(^) انظر الدر rar//.





 ومنهم من قال إنه الولي، قاله ابن عباس والحّسن وعكرمة وطاووس وعطاء وأبو. الزناد وزيد بن أسلم.

$$
\begin{aligned}
& \text { (انظر اللسان / / ونى). }
\end{aligned}
$$

ヶ६৭ سورة البقرة／الآبتان：rra، rra

ولما ذكر الله تعالى عفو المرأة عن النصف الواجب، ذكر الهر عفو الزوج عن النصف الساقط فيستحسن لها أن تعفو ولا تطالبه بشيء، وللرجل أن يعفو ويوني لها المهر كاملاً．


حدئنا يحى بن أبي زائدة، عن محمد بن عمرو، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب（1）، قال：



 تعالى للزوج والمرأة على الفضل والإحسان، وأمر لهما جميعا أن يستبقا إلى العفو．
偅

والسهو عنها：ترك وقتها．
أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر الخشاب، أخبرنا إبراهيم بن عبد اللّ الأصبهاني، أخبـرنا محمـد بن إسحاق
（1）يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة اللخمي عن أسامة وعائثة وعنه زيد بن أسلم ومحمد بن عمرو، ثقَّ رفيع القدر توفي






$$
\begin{align*}
& \text { (2) }  \tag{r}\\
& \text { (良) في (): ومعنا وعغو. }
\end{align*}
$$







الثقفي؛ حدثنا قتيبة حلثنا جرير عن منصنور عن مالك بن البحرث (!)، غن مسروت، قال:
لا يحافظ إنسان على الصلوات الخخمس فيكتب بعدهن من الغافلين، وفي تركهن الههلكة (Y)


البوشنجي (8)

ابن مسعود قال:




نحمساً وعشرين درجة!(1)
 صلاة الفجر، وهو اختيار ماللك(1)" والشافني، لأنها وسطب فكانت بين اللنيل والنهار، تصلى في سواذ من والليل وبياضل



(Y)





 سنة



(V)



(II)
(IY)


وقال زيد بن ثابت وأسامة بن زيد وأبو سعيد الخدري وعائشة: إنها الظهر لأنها وسط النهار(1). وقال ابن مسعود وأبو هريرة والنخعي وقتادة والحسن والضّاكاك والكلبي ومعاتل : إنها العصـر، وروي ذلك مرفوعا، ولأنها بين صلاتي نهار وصلاتي ليل(").
وقال قبيصة بن ذؤيب()": إنها المغرب، لأنها وسط في الطول والقصر من بين الصلوات(8)

 الصلاة هي؟ نقال له الربيع(") :

أكنت محافظا عليها لو علمتها؟ قالل: وما يمنعني يا أبا يزيد وقد أمر الله بالمحانظة عليها وحث عليها؟ قال
الربيع: قال اله تعالى وأحانظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فإنك إن تفعل تصبها، إنما هي واحدة منهن (II).
= =
 و والدد ovA - ovv/1

 وابن مسعرد وابن عباس وأبي مالك الأشعري .







 الأكلام


 في (د، هـ) والمطبوة: التمبيمي، وهو:
يحيى بن سعيد بن حيان أبو هيان التيهي - تيم الرباب ـ الككوني سمع أبا زرعة والثعبي وعنه إسماعيل بن علية وابن المبارك وابو


الثقات وقال العجلي كوني ثنة. (تهذيب التهذيب \&/19)
(•1) في (د): ن نتال الربيع .


سورة البقرة/ الآلايتان: rrı،
وقوله(1) في سائر الطاعة، لأنه إن لم يكن قيام، بالرجلين فهو :قيام بالشنيء بالنية(٪).
 ورلكل أهل دين صلاة يقومون فيها:عاضين(V) فقوموا أنتم لله في صالاتكم مطيعين .


 وكانت العلماء إذا قام إحدهم إلى الصلاة هاب الرحمن أن يشذ بصره إلى شيء أو يلتفت، أو يقلب الحصمى (11)، أو أو يعبث بشيء، أو يحدثت نفسه بشيء من الدنيا - إلا ناسيا ـ ما دام في الـي صلاته .
 مثل : تاجر وتجار، وصاحب وصِحاب وأو ركبانا) جمع راكب، مثل : فارس وفرسان .


(Y) آ (Y)




 زيد وعطاء وسعيد بن جبير والضحالث والشا والشانفعي .
 ابن عباس والضحاكاك . (V) (V) في (



 الآثار /VI/T كلها عن مجاهد .
.
(il)
(IY)
(

وانظر الوجيز /V/T والْلسان / سيف.
 تعلمونج يريد: كما افترض عليكم في مواقيتها.
畀舟
 تَهْ تِلُونَ

 وكان المتوفى يوصي بذلك لها. فإن خرجت من بيت زوجها لم بكن لها نفقة، وكان الحول الحول واجبا عليها في الصبر عن التزوج(")، ثم نسخت هذه الآية بالربع والثمن (V)، وتقدير لمدة الوفاة بأربعة أشهر وعشر (^) . واختلفوا في رفع الوصية، ونصبها، فمن رفع : تقدير: فعليهم وصية، يضمر خبر المبتدأ، ومن نصب: فعلى تقدير : فيوصوا وصية (9).

 معر وفج يعني : التشوف للنكاح(")، والتصنع للأزواج .
$\qquad$
(1) في (جـ، د، هـ) : أي فصلوا.

( ( $)$


(0) في (د): من الميراث.
( (1) في (د) : لسنة . . . التزويج
 سورة النساء .





(") في جميع النسخ : فيما.
(1) في (1):إلى النكاح

الوسيط في تفسبر القرآن المجيد/ج


 يُعني: المتقين (1) الشرك، فبين أن لنكل (1) همطلقة متاعا.
وقد ذكرنا الككلام في المتعة عند تقوله و(ومتعوهن )(0).

 صفة العقالكاء باستعمال ما بينا لكم.
ع.



 „الرؤية)| ها هنا : رؤية القلب وهو بمعنين العلم(11)
قال ابن عباس - في رواية سعيد بن جبير (IV ـ يعني قوما خرجوا فوارا من الططاعون، وقالوا : نأتي أرضا ليسن|لبها

 (Y).
(Y) سورة البقرة / Y (Y)



(V) في (V)


. (1) (1) (



 كیl/Y /Y كلها عن ابن عباس.

موت، فخرجوا حتى إذا كانوا بموضع كذا، قال لهم الله موتوا، فماتوا، فمر بهم نبي (1) من الأنبياء فدعا ربه أن
 وقوله هإن اله لذو فضل على الناس (r) تفضل على هؤلاء بأن أحياهم بعد موتهم يشكرونجا إنعام الله عليهم بغضله .


 أقرض فلان فلانا، إذا أعطاه ما يتجازاه، منه والاسم منه „القرض") وهو ما أعطيته لتكافىء (0) عليه. شبه الله تعالى (T) عمل المئمنين لله على ما يرجون من ثوابه بالقرض لأنهم إنمايعطون ما ينفقون ابتغاء ما وعدهم

الله من جزيل الثواب.



والتخفيف: فهما لغتان.
ومعنى „التضعيف") والاضعاف، والمضاعفة (واحدل)، وهو الزيادة على أصل الشيء حتى يصير مثلين أو أكثر. والرفع : بالنست على (يقرض" أو الاستئناف، وأما النصب: فعلى جواب الاستفهام بالفاء، لأن المعنى : أيكون

قرض (r) فيضاعفهب)
(1) وهو حزفيل بن بوري، وهو ابن العجوز (انظر اللدر (Y/Z/ (Y) عن ابن وهب.
(Y) في (د) : أي تفضل .

( )




 وأسامة بن زيد وخلانتق قال البخاري منروك الحديث. وقال ابن سعد: كان عالماً بالمغازي واللبيرة والفتوح واختلاف الناس في



. (





 الَ
中呂人














（0）ولّس الملأ من باب رهط وإن كانا اسمين للجمع لأن رمطاً لا واحد له من لفظهه（اللسنان／ملأل）و وفال الجوهري：القوم ：الرجال｜لون النساء لا واحد له من لفظظه（اللسان／تومر）．

 مجاهد ورهب بن منه．
（1•）في（أ، جـ، هـ）أن لا والمثبت فيّ المصحف．
（V）（V）

（1）（1）في غير（أ）وتستقْم حالهم．
．微（1）


 وأبنائنا) أي : بالسبي(") والتهر على نواحينا.
والمعنى: أنهم أجابوا نبيهم بأن قالوا: إنما كنا نزهد في الجهاد إذ كنا(1) ممنوعين في بلادنا لا يظهر علينا
عدونا، فأما إذ(1) بلغ الأمر هذا فلا بد من الجهاد.
 منهم(r)

 بالملك منه| لأنا(8) من سبط الملوك، ولم يكن طالوت من سبط النبوة ولا من سبط المملكة(9) ،
(1) (1) اختصه بالملك واوزاده بسطة في العلم والجسمه| فال ابن عباس(v): كان طالوت يومئذ أعلم رجل في بني إسرائيل وأجمهd ( $)$ وأتمه.
 يفوق الناس برأسه ومنكبيه(")، وإنما سمي (طالوت): لطوله
 أي: واسع الرزت والفضل والرحمة وسعت رحمته كل شيء، وهذا كما يقال: فلان كبير عظيم، يراد'(ا) : : أنه كبير القدر، كذلك هو واسع بمعنى : أنه واسع الفضل . ثم انهم سالوا نبيهم آية على تمليك طالوت:

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في (د): السبي . . إذا ممنوعين .. إذا بلغ ... أي أعرضوا. } \\
& \text { (1) (1) ساتطة من (ه) (ه) } \\
& \text { 得 ( }
\end{aligned}
$$


 (1) فِ (د) : أي اختصه





$$
\begin{aligned}
& \text { (II/1 (I) } \\
& \text { (1) }
\end{aligned}
$$

سورة البقرة/: الآيتان؛
番





.

التابوت على طالوت، فلما رأوه عنده علموا أن ذلك أمارة ملكه عليهم
وقوله وِّفيه سكينة من ربكمج أي : طمأنينه، وفي أي مكان كان التأبوت اطمأنوا إليه وسكنوا، قالل الزجاج



.هارون وعصاه.

ولا تبــك ميـتـا بعــد مـيت أجـنــه غ غـلي وعـبـاس وآل أبـي بـعــر
(1) في جميع النـغخ (نقال. . . ).



(§) في المطبوعة : فرد الش التابووت.
(0) في (ح) : أمارة ملكة.
(7) (7) انظر الزجاج




 وقتادة / /rبr عن ابن عباس والثوري وعطية بن سعد.
(II)
(IY)
 يقاتلون العدو، فإذا سمعوا من التابوت صيحة استيقنوا النصر.
وقوله وإن في ذلك لآية لكم
مؤمنين (t) (t) مصدقين بتمليكه عليكم .
 بنهر (1) شرب منه فليس مني| أي : من أهل ديني وطاعتي ولومن لم يطعمه فإنه منيج وطعم كل شيء ذوقه، يقال : طعمت الماء أطعمه بمعنى : ذقته، وأنشد أبو العباس العر جي (^) :
فــإن شئت حـرمت النســاء ســواكم م وإن شئت لم أطعم نقـاخـا ولا بـردا أراد: لم أذق (9)، و (النقاخة" : الماء العذب.


 عصى الله وخالف أمره، وتعرض لعقابه، ومن اغترف غرفة: أقنعته، فهجموا على النهر بعد عطش شديد أضرّ بهم فوقع
=
 تفسير القرطبي ₹/ \&ا



(0) (1) في (جـ، هـ) ()
 ونتح الفدير (Y70/). . (V) في (د) : والمحت (

 (اللسان / نتخ، وسير الأعلام


(1•) (1) في (أ) : عن الشئيء.
(IY)
. (
(II) (II) ما بين المعقوفتين ساتط من (هـ) (IV)


 سفاهم، وغلبهم العطُّ لم يردوا، ويقوٌا على شبط النهر وجبنوا عن لقاء العدو، ولم يشههدوا الفتخ.
 ('). ذلك، تكفيه وتكفي دابته

 قال البراء بن عازب: وكنا (0) يومئّذ ثلالْمائة وئلاثة عشز رجلا .







 (1) (1) في : ملاء.

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) انظر غرائب النيسابوري (Y (Y }
\end{aligned}
$$



(


 نبيبل الش (الكامل لابن الأثير (YIN - YIV/).

(4)
(1•)

(IY) في (د) : أي.
(

# وَكَ 





 فهزموهم أي : كسروهمه، ومعنى (الهزم)" في اللغة : الكسر، يقال : هزمت العظم القصبة هزما: إذا كسرته (r) هو"وقتل داوود جالوت) (£) وكان عبر النهر مع طالوت، رمى جالوت بحجر من مقالاعه فوقع بين عيني، فخرج

 بعضهم ببعض لفسدت الأرضج قال ابن عباس ومجاهد(1): ولولا (9) دفع الله بجنود المسلمين وسراياهـم ومرابطهم لغلب المشُركون على الأرض فقتلوا المؤمنين، وخربوا البلاد والمساجد . وقال سائر المفسرين: لولا دفع الله بالمؤمنين والأبرار عن الكفار والفجار لفسدت الأرض بمن فيها. يدل على (II) هـذا ماأخبرنا منصور بن عبد الوهاب البزاز، حدثنا(•) أبو عمرو محمد بن أحمد الحيري حدثنا محمدبن المسيب
(1) من (ج-، د).
(Y) في (
( (r) انظر (اللسان / هزم)


( (1) انظر الزجاج Y/ (Y /

 لتحصنكم من بأسكمي - سورة الأنبياء / •^، (YVY - YV / (


> (9) في (د): لولا.
(1)
 كالمشهور من شأنه وعاش
سنة Mlo هـ (شنذرات الذهب YV//r).
 وبرة بـن عبد الرحمن (0)، عن ابن عمر قالل:
قال رسول اللय (v) ${ }^{\text {(V) }}$


 الي : أنت من هؤلاء الذين قصصت آياتهم، لأنك قد أعطيت مثل ما أعطوا وزيادة(!) .

## 我

(1) أحمد بن محمد بن المغيرة بن سبيار نسب البي جله أبي حميد الحدصب شيخ الطبري روى غنه النسائي ووثئه وفال ابن أبي حاتم كتبت عنه وهو صدون ثُقَّة . (حVE/0 حاشية الطبري (Y)
(Y) يحيى بن سعيد الحمصي العطار الأنصاري كالن صان الحا





(كتاب الجمع /ra/٪):

. وسعيد بن جير وهمام بسن الحارث. (كتاب الجمع \%o/r) :
في (د) : لولا .


 |الإنشاده .
 ضصيف جدآهـ .

 ( 1 ( ) ساتطة من (ه) (ه)

> (1Y) في (د) : أي .
(I)



 الفضبلة وإن استووا في القيام بالرسالة .









 من يشاء عدلا.


> (1) في (د) : قوله نعالى .

 (r) ونبينا وآدم (انظر نتح القدير (Y)/ (Y)


(1) في (د): إلا والذي.
(V) في غير (أ) محمدآ (V) لكثر .
(9) في (د): خليل الش إبراهيم أحدآ، قوله.
 تسلكه، فأعاد السؤال فقال: بحر عميت فلا تلمجه، فأعاد السؤال فقال سر الش فد خلا خلا


$$
\begin{aligned}
& \text { (') (د) في : نتدم تبل تفسير مذا. } \\
& \text { انظر تغسير الالاية AV من سورة البقرة. } \\
& \text { (11) في (د) : فمنهم من ثُبت على إيكانه. } \\
& \text { (1 ( }
\end{aligned}
$$




(0) المتقين








=
 (1) انظر الزجاج





(V)







سعيد بن اياس الجرير، عن أبي السليل (1) عن عبد الله بن رباح () عن أبي بن كعب (\$) أن النبي
 الحي القيومج قال : فضرب على صدري، ثم قال : ليهنك العلم أبا المنذر)، .
رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي بن شيبة (1) عن عبد الأعلى (V)، عن الجريري (N) .



(1) في (حـ): أبو السنابل، وهو: أبو السليل ضريب بين نفير بن سمير القيسي البصري سمع عبد الهّ بن رباح الأنصاري وروى عنه الجريري
 ()


 كتب الوحي بين يدي رسول الل (1) سبف:
(0) في كتاب الش

(V)



من حديث ابي بن كعب. (9) مسعود بن علي بن معاذ بن محمد بن بن معاذ الحافظ المفيد الإمام أبو سعيد السجزي ثم النيسابوري الوكيل تلميذ أبي عبد اله الحاكم
 (1 (1)
(11) (I)

(Ir، (T) لم أقف عليهما.





الجمع ovr/r).
(IV) يحيى بن يعمر القاضيأبو سليمان ـ ويقال أبو عدي العدواني البصري الفتيه تاضي مـرو ـ زوى عن أبى ذر وعائنة وأبي هريرة وابن







 الزبير|(') ") عن جابر بن عبد اله قاله:
قال رسول اله


كريم إلا زيد أبلغ من قولك: زيد كريم؛
 (0) على الخيير سقطت أي:" على العارف به ونعتي، وهو مثل سائر للعرب . (اللسان / / ستط، وحالثية (f)).





 : (119/ヶ

بالبواطيل وفال غيره: كذذاب (المغني في الضعفغاء:/1/1)،

(1) في (مـ) ثرقت.







 الاستقامة وصف بالوجود حيث لا يجوز عليه التغير بوجه من الوجوه.
 و والنوم| : الغشية الثقيلة التي تهجم على القلب فتفطعه عن معرفة الأمور.
وقال الفضل (•) السنة في الرأس والنوم في القلب. والمعنى : أنه لا بغفل عن تدبير الخلق والعلم بالأشياء. وقوله ولا ذن الذي يشفع عنده إلا بأذنه أستفهام معناه : الإنكار والنفي أي : لا يشفع عنده أحد إلا بإلا
 بإذنه، يعنى : شفاعة النبي
 غوما خلفهم خلفهمه الدنيا، لأنهم يخلفونها وراء ظهورهم.

(1) (1) في (د) : الله : تعالىى.
(r) الظر الزجاج (r)

 (V)
( ( ) ( ) ( ) ساتطة ( )


 (II) (ir)
النيسابوري IV/r. .



(أمن علمها أي : من معلومه، والمفعول يسمى (1) بالمصدر.
 أطلعتهم غلى علمه.
 ويقال : لا يسعك هذا أي : لا تطيقه ولا تختمله(!) .

وأما „الكرسي" فقال ابن عباس في ذراية عطاء والسدي (0): إنه الكرسي بعينه وهو لؤلؤ، وما النسلواوت السبع الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترسن
والمُعنى : ان كرسبه مشتمل بعظمه على السماوات والأرض .


 وروى سعيد بن جبير عن ابن عباسي قال(Ir): وسع علمه السماوات والأرضي، وقال أبو:إسحاة الزجخاج(I\&):
 يجهده يقال : آده يؤوده أوداً إذا الثقله(17) (1)



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في (د) : باسم المصدر. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) انظر غرائب النيسابوري }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1") } \\
& \text { (د) (V) }
\end{aligned}
$$



(18) انظر الزجاج /(0)
(10) في المطبرعة : جملنه أمر.



الوصف به، فمعنى العلو في وصف اله تعالى : اقتداره وتهره واستحقاقه صفات المدح. وألعظيم | معناه: أنه عظيم الشأن لا يعجزه شـيء ولا نهاية لمقدوره ومعلومه.






 أنز (r) الش هذه الاية، فلا يكره على الإسلام أهل الكتاب فإذا أقروا بالجزية تركوا.





 الأؤثت .


(Y) في ( (Y) : الإسلام والـيفـ.
(0) في (ج-، هـ) : وقوله.
(
(1) في (مـ): كلما.


 (^) في (ج-، هـ) : أن الطاغوت وانظر تفسبر ابن عباس ص وr والزجاج
 عمر ومجاهلد وقتادة .
 (1) (1)
(") (") سانطة من (هـ) .
rı الوسبط في نفسبر القرآن المجيد/ج

YO (.YOT سورة البقرة/: الَّبيانذ

مجاهد(') : هي الإيمان .


واجتهادك .
قوله والنصرة. وقوله(0) ${ }^{\text {(0) }}$

 وكفزوا به.


 النور إلى الظلمات جا قال : من إيمان بغيسى إلى كفر بمحمل,気
 IVV/T / عن ابن عباسئ.



(7) (V) في (ال، د، هـ) : أولياءهم .



ح
(^) حيـي بن أخطب النضري جاهلي من الأشدداء العِتاة كان ينعـت بسيد الحاضر والبادي؛ أدرك الإسلام وأذي المسلمنين فأسروا يوم
قُريظة تم قتلوه سنة ه هـ.
(الأعلام \% /



. (II)
(VY) (Yانطة من (جـ، هـ) (
rVI $\qquad$ سورة البقرة/ الآية: YOA



وفي هذا تعجيب للمخاطب وشاحج" جادل وخاصم، وهو نمروذ بن كنعان (") .
وقوله هأن عاتاه الثه الملك (") أي : لأن آتاه اللش، يريد: بطر الملك حمله على محاجة إبراهيم .
قال ابن عباس (8): إن إبراهيم دخل بلدة نمروذ ليمتار(0)، فأرسل (1) إليه نمروذ، وفـال: من ربك؟ وهـــال
 القتل إحياء وعارخه في الحجة بالعبارة دون فعل حياة أو مـوت على سبيل الاختراع .
 الوفف، وأثبت الألف كما أنشد الكسائي :

 فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر أي : تحير أوسكت وانقطعت حجته يقال : بهت الرجل فهو مبهوت، إذا تحير قال عروة(9):
فــمـا هــو إلا أن رآمـا فـجــاءة فــابهـت حـتى مـا أكــاد أجــبـب
(1) ما بين المعقوفتين ساتط من (ح) وني ون (د) : حاج إيراميم الـى ربه .




 والطبري

وامتار لهمه (اللسان / /مير، وحاشبية أ) .
(7) في (د): نأرسل الل إليه نمروذ.






 $=$ الش عنه سنة •r هـ (الأعلام IV/0، البداية والنهاية
(1)


 S.


وقوله(0)

وتوله هوعلى عروشهاه أي : على سقوفها، وذلك أن الحيطان كانت قأتمة وقد تهُّمت سنقوفها، ثم انق
الحيطان فتساقطت على السقوف(11)

 الهذلي :
ومــا ها
 (1) (1)
 الحكمة .

 بيت المقدس فقتل بني إسرائيل وخرب بيت ألمقدس وعاد إلى بابل وأقام في سلطانه إلى ما شاء اللّ ؛ (الكامل لابن الأثير



(9) (9) مورة الحاقة /


(A) (



أنه لا يفعله، فأحب الله تعالى أن يريه آية في نفسه وفي إحياء القرية وذأماته الله مائة عامجه وذلك : أنه نام فنزع الله منه الروح مائة عام، وكان معه حمار وتين وعصير، فأمات الله حماره أيضاً، فلما مضت مائة سنة أحيا (1) الثه تعالى منه





 وnالتسنها: التغير (V)

وقال قرأ (لم يتسن) بغير هاء (i)، أخذه من التسني وهو التغير أبضاً بمر السنين عليه. قال ابن عباس (9): نظر إلى التين فإذا هو كما اجتناه ونظر إلى العصير فإذا هو كهيئته لم يتغير . وقوله هوانظر إلى حماركِ أراه اله علامة مكثة مائة سنة ببلى عظام حماره.


| = من ر هذلها لما فيه من الاستفهام <br>  |
| :---: |
| (1) في (هـ) : أحيي . |
| (Y) |
| (\%) |
|  |
| (0) |









| / / /الصصاحف لابن أبي داود ص १؟ والحجة لابن خالويه ص • • ) .





 فنردها إلى أمكانها من الجسد ونركب بئ بعضها على

 شيء قدير .








مشاهدته (ii)،

(Y)
(Y)

( )





(T)
(V) (V) في (
 (4) (4)
( ${ }^{(1) \text { ( }) ~}$

ryo $\qquad$ سورة البقرة/ الآبة: •
قال الحسن (1): كان إبراهيم موقناً بأن الله عز وجل يحيي الموتى، ولكن لا يكون الخبر عند ابن آدم كالمعاينة(1) [وتال سعيد بن جبير (r) "ليطمئن قلبي : لأزداد(!) إيماناً .
(V) ${ }^{(V)}$

غضهرهن إليك| قال أكثر أهل اللغة والتفسير (^) :
وتال ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد (4) : تطعهن، يقال: صار الشيء يصوره صورآ، إذا فطعه. وقرأ حمزة بكسر الصاد(•)، قال الأخفش(1)": يقال:صاره يصيره، إذا قطعه وتقدير الآية:خذ إليك أربعة من الطير

فصرهن .
و中 ويقطعها ويفرق ألجزاءها ويخلط ريشها ودماءها ولححومها بعضها ببعضن، ثم يجزنهن أربعة أجزاء على أربعة أجبل ففعل

-جريج

(Y) في (Y- (Y، د) : كالعيان






(1) انظر تفسير ابن عباس ص آ
 وغرائب النيسابوري



 وسعيد والحسن ومجاهد .


أقبل علي" .

 (IY)


 ما يريل وهكيم




قوله (r)

(0) سنبلة مائة حبة| (0)

 لما نزلت هِمل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فية كل سنبلة مائة حبة) النبين (•1) الله
 (Y) (Y) (Y) : بي (Y)

(§)



.


 به بأس، ووئقه الدارتطني . (الميزان ا/ /خنץ).


. (1")
(II) (IY) (IY) (IY)

الحديث انظر اللدر (r/ /r
$\qquad$

 بتفضل به واعليم) بمن ينفق .
 بالصنيعة وذكرها. قال المفسرون(t) :


وnالأذىه هو أن يذكر إحسانه لمن لا يحب الذي أحسن إليه وقوفه عليه وما أثبّه ذلك من القول الذي يؤذيه.





 أي (V): تجاوز عن السائل إذا استطال عليه عند رده هوخير من صدلي




(1) في (د): قوله . . .
(r)

 (1) (9) في (ح):بثول أحسنت.
 النيسابوري
(1•) في (ج-، هـ): قوله.
( ( ) في (هـ) من تجاوز تجاوز
( (II)

(IT) ني (د): في غير إيمان.


 مشل هذا المنافق الـمرائي
(V) وبلت السـماء تبل وبلا




 يجعل جزاءهـم على كفرهم أن يهديهـم .
ثم خربب مثلاُ لمن يتفق يريد(1) ما عند الله ولا يمن ولا يؤذي فقال:






(1) ( ) ساتطة من (


 وفي (د) : والههزة فيه عين الفعل كما بقال تتال ومماتلة .

(0) (0) ساتطة من (8)

(V) انظر اللنسان / وبل (V)


(1")

(IY) في (د) :أي طلبا .



وقرىء بفتح الراء، وهما لغتان (0)
 أكلها كل حينج()
 يصبها وابل فطل| أي : وأصابها طل، وهو المطر اللين الصغر القطر(")" يقال: طلت السماء تطل طلا (r) فهي طلة، وطُلت الأرض فهي مطلولة . والمعنى : فأصابها طل، فتلك حالهـا
 صاحبها قل المطر أو كثر، كذلل يضعف الله صدقة المؤمن المخلص قلت نفتته أو كثرت. . قال قتادة (10هذا مثل ضربه الله لعمل المؤمن، يقول: ليس لخيره خلف كما ليس لخير الجنة خلف علي أي حال، إن أصابها وابل وإن أصابها طل .


 عن الشعبي والضحالك والكلبي





> الثفسير - عن ابن عباس وصححه YAY/Y).

. Y (V) / (V)











قوله(1)
اللنيا، يحصل في الآخرة على الحسرة الیظمى:

 نأصابها إعصار (o) عند كبر سنه(V) وضعف الحيلة، وكثرة العيال، وطفولة الولد، فبقي' هو 'وأولاده عجزة(^) متجيرين، 'لا يفلدرون علم|

حيلة ، كذلك يبطل الله عمل المنافق والممزائي، هحين لا توبة لهما، ولا إقالة من ذنوبهما


 الآية، وابن عباس خلفه، فقال له ابن عناس : أني لأجد في نفسي منها شيئاً، فالتفت إليه عمر' فقال، لم تحاط نفسلك؟ تحول ها هنا، فقّام فأجلسه، فنال :
 السعادة، حتى إذا كان أحوج ما يكون إلى أن ينختم عمله بحير - حين فني عمره، واقترب أجله - ـعمل بعمل أهـ الشقاوة، وعمل أهل النار، فتختم به عمله، فأفسل ذلك عمله كله، كما لو كان لأحدكم جنة من نخيل وأعنابب تجرة|

من تحتها الأنهار، فأتتها نار فأحرقتها ، فهذا مئل ضربة الله لهذ|(16) (1)


 (0) في (ه) (ه) : أعصار فيه نار .

 (V) (د) : كيب السن وحفـ (V)
 (تهذيب التهذيب (1)
(II) في (د) رضي اله عتنه، وفي (هـ): قالل.
. (IY)



$$
.(0 \xi r-0 \xi r / r)
$$








قوله(1) ويا أيهــــا الذين عامنوا أنفقــــوا من طيبات ما كسبتم) قال مجاهد(ث): يعني : التجـارة والمعنى

 وتيممته ويممته، أي : قصدته.
قال المفسرون(1): كانوا يتصدقون بشرار ثمارهم، ورذالة أموالهم (فأنزل الله تعالى : هوولا تيمموا الخبيثه) يقول: لا تقصدوا اللى الرديء من أموالكم)(r) فتنفقونه في سبيل اله الش .
 كثير : مشددة التاء على الإدغام(11).
 وسرالإغماض)|(1) في اللغة: غض البصر وإطباق جَفْن على جفن، ثم صار عبارة عن التسامح والتساهل في البيع وغيره.

يقول: أنتم لا تأخذونه إلا بتساهل، فكيف تعطونه فوى الصدقة؟
(1) ف̣ (د): ترله تعالى .







 r/r
.(د) ما بين المعقوفتين ساتط م (V)

 (1•) في (1) : أحد.
 (IY) في غير (أ) الإغماض. وانظر المعنى في مجاز القرآن (Ir/
 يأخذ الرديء من الجيد إلا بالثنساهل (r)





 الحشف يوم القيامة") ${ }^{\text {(IT) }}$
(1) في (د): ني المال.



(0) في الدطبوعة : علي المديني . وهو:

علي بن المديني حانظ عصره وقدوة أرباب هُذا الثبأن أبو الحسن علي بن عبد الهُ بـن جعفر بن نجيح الّلسعدي مولامبم المديني



 |l (V)



(9) في (د): قنوا حشفـ.


(
(II) (II) في (ه) : يطعنو.




 كلهم من حديث عوف بن مالك.


 غوالشَ يعدكم


 ليست بالنبوة، ولكنه القرآن والعلم والفقه، هوما يذكر إلا أولوا الألباب أي أي : ما يتعظ إلا ذور العقول.




بصدقة .
و(النذر)| :ما يلتزمه(11) الإنسان لله بإيجابه على نفسه، وكل ما نوى الإنسان أن يتطوع به فهو نذر. وقوله(V) وفإن الهِ يعلمه申 أي : يجازي به، فدل بذكر العلم على تحقيت الجزاء وعـادت الكنايـة في قولـه




 .ral/

- (10) في غير (أ) قوله تعالى
(

(IV) (د) : في (دله.



مغصوب. مأخوذ من غير وجهه.
وا(الأنصار"| جمع نصير بمعنى ناصبر، يعني : لا أحد (') ينصرهم من عذاب الله.
 أم صدقة العلانية؟
 أضل .ا(نعيم)| : نعم كما قالل طرفة)

نعم الساعون في الأمر المبر
وقرأ نافع (فنعما) - بكسر النون والعين - أْتبع العين النون في الكسر حذارآ(9) من الجّمع بين ساكنين.



 للواحدي / / / أمباب التزول للواحدي ص

$$
\begin{align*}
& \text { في (جـ، هـ) : أبدوها } \tag{7}
\end{align*}
$$



 خالويه ص r با (1).
(البيت في دبوان طرفة ص ه^ تحت عنوان : :هاصبري إنك من توم صبره، برواية :


 وانظر غرائب النيسابوري ک/
(9) في (د): فرارآ.


وعلله وعارفاً بالفقة ورأساً في اللغة وإماماً في القراءات توفي سنة £Y هـ. (تذكرة الحقاظ Y/V/Y \& ).



$$
\begin{aligned}
& \text { وإسلامهم توفي سنة } \\
& \text { (OV - O\&/r (سير الأعلام) (Or }
\end{aligned}
$$

انعما بالمال الصالح للرجل الصالح (")" ." هكذا روي الحديث بسكون العين. وجمهور المفسرين على أن المراد بـ (الصدقات) في هذه الآية : التطوع لا الفرض لأن الفرض إظهاره أفخل من
 قال ابن عباس في رواية الوالبي(٪): جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها يقال بسبعين ضعفاً، وجعل صدقة (0) الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين (1) ضعفا، وكذلك جميع الفرائض والنوافل في الأثشيـاء كلها
 „التكفيره معناه: التغطية والستر، يقال كفر عن يمينه، أي : سنر ذنب الحنث بما بذل من الصدقة . وصالكفارةه الساترة لما حصل من اللذنب.
 ميئاتكم

我

(1) (1) في (هـ) : نعما بالمال الصالح للرجل .
(Y) الحديث: رواه الحاكم في المستدرك ـ كتاب البيوع ـ أول حديث رصحيح على شرط مسلمه (Y/Y) وفي كتاب التفسير - (إن اله نعما
 ومسند أحمد


(0) في (هـ) : صد الفريضة



(9) فرأ ابن كئير وأبو عمرو وأبو بكر (نكف) بالنون ورفع الراء على الاستثناف وحجتهم توله (فهو خير لكم) لما كان جواب الجزاء في الفاء


على صدقته وجزاء له.


$$
\begin{aligned}
& \text { لابن خالويه ص با با (1). } \\
& \text { (1") (1) في (د) صلة الكالام }
\end{aligned}
$$



الوسيط في تفسبر القرآن المجيد/ج

 قوله (1)

 المغيرة(!)، عن سعيد بن جبير قال:

قالك رسول الل (0)(0) ${ }^{(0)}$
 كان المسلمون يكرهون أن يتصدفوا على نقراء المشركين حتى' نزلت هذه الآية عليّس عليك هداهم فأما أن يتصدقوا عليهم(") ()
(Y) في (د): الأية.
(1) في غير (أ) قوله نعالّى.

 ( $\mathrm{ro} 0 / 1$











$$
\text { . }(\Sigma \text { rn }-\Sigma r \cdot 10
$$


 ابن 10 سنة (كتاب الجمع






ومعنى الآية: ليس عليك هدى من خالفك(1) فتمنعهم الصدتة، ليدخلوا في الإسلام، حاجة منهم إليها.
 لجميع الخلت .




 الاشنتر اك إلى تحقيق الاختصاص فكنت بذلك محققا للإضافة ومزيلًا لإيهام الشركة .
 . MOO
وصحيح البخاري - كتاب الهبة - باب الهلية للمشركين - (97/4)
 ( ( $\cdot \mathrm{Y} / \mathrm{I})$
(r) تتبلة بنت سعد من بني عامر بن لؤي امرأة أبي بكر الصديت رهي أم أسماء وعبد الشَ اختلف في إسلاهها فال ابن الأيري : وني جميع الروايات أنها مشـركة.

(r) أسماء بنت أبي بكر الصديق أم عبد الهُ القرشية التيمية المكية ثم المدنية والدة الخليفة عبد الش بن الزيبر وأخت أم المؤمنين عائثة وآخر المهاجرات وفاة توفيت سنة VT هـ (

(V) في غير (أ) وأمرها.


(土) في (د) : وأمرها الني
(1) في ( () () : واستأمرنه.
(10) فِ (ج-، د): أي من مال.

(17) ساتطة من ( ( ) .

وني (هـ) :على الحربي الملمي .
(IV) في (د): فلا.
.

(1A) سروة الواقعة / va.
(I)
(19) سورة البقرة / YTr .
.
(I) في (د) توله.


 بيانه (b)





 على (الصدقة)(11)
 لأنه سبت ذكر الإنفاق والصدقات.
قال ابن الأنباري (18): وهذا كما تُقول: عاقل لبيب، إذا تقدم وصف رجل . والمعنى : الموضوف عاقل لبيا

 قوم أحابتهم (1)ج جراحات مع رسول الله وقال ابن عباس في رواية عطاء19(19): هؤلاء قوم من المهاجرين حبسهم الفقر عن الجهاد فئي سنبيل الله فعذ

(1)
(Y) فِ (حَ): من تول فِلته.
(r) في (د) : ووجه الأمر ووجه الرأي ولا.


(V) سورة الكهف / (V)
 والبحر

$$
\text { (") في غبر (أ) أربع مائة. } 11 \text { (1) من (د) (1) ني (ه) : فكان. }
$$




 .


$$
\begin{aligned}
& \text { (\%) في () () : وحسن ثناية. }
\end{aligned}
$$

يقال: ضربت في الأرض ضربا، إذا سرت فيها، ومنه توله تعالى : هورإذا ضربتم في الأرض (") . وهؤلاء إنما لا يستطيعون الضرب في الأرض لأن الفقر منعهم عن جهاد العدو(") على تول ابن عباس . وعلى قول سعيد بن المسيب: الزمانة(؟) ، وعلى قول قتادة: لأنهم ألزموا أنفسهم أمر الجهاده، فمنعهم ذلك عن التصرف للمعاش(5)
 القرآن ما كان من مضارع حسب، والفتح أفيس عند أهل اللغة()، لأن الماضي إلاء الذا كان فعل كان المضارع على يفعل، والكسر شُاذ وهو حسن لمجيء السمع به( ${ }^{\text {(1) }}$
 بحسبهم من لم يختبر أمرهم (أغنياء من التعففه وهو ترك السؤالل، يقال: عف عن الشيء، وتعفف عنه، إذا تركه،
فعف عن أسرارها بعد العسق(.)

ومنه قول رؤبة:

 الجوع، وقال ابن زيد(1): رثالثة ثيابهم.
( ) (و) في (د): في المعاش وقوله تعالى .
(0) في (ه) : ( ( . . . الجاهل أغنياء).

(

 والكسر لغة الحجازه. (V) في (د) : فال لأن الماضي




 (II) (II (I (السومة والسيماء والسيمياء: العلامةه (اللسان / سوم) .
 كلها عن مجاهد

والبحر / TYQ /
(I乏) في (د) : من الفقر والحاجة.


 شمل (ri) بالمسألة .
 هذا هو الأصل، هم ينمقى من (r) سأل فمع الاستغناء ملحفا .



 عشاء لم يسالل غداء(1)

 الأعمش(n) :

معناه: ليس بساقه أين ولا وصب فيغمزها، ليس أن هناك أينا ولا يغمز.


 ( (Y) فِ (هـ) : شمل بالثملة بالمسئلة . ( ()

 ( $117 / 4$ )

 (النتح الرباني 9r/9)

(V) انظر الزجاج /V/ والزجاج والجمهرو .
ل



 ولكن المسكين الني لا يجد غنى يغنيه، ولا يسال الناس إلحافآه(")

أخبرنا أبو بكر أحمد الحيري حدثنا محمد بن يعقوب، أخبرنا محمـد بن عبد اله بله بن عبد الحكم (9) ، أخبرنـا أنس بن عياض(t) ، عن هـُام بن عروة(") عن أبيه عن الزبير بن العوام (") قالل:
 (اله()

## 

 رواية مجاهد عنه(11): نزلت هذه الأية فيعلي بن أبي طالب رضي اللّ(1r)عنه، ،لم يكن بملكغير أربعة دراهم(1r(1)، =
 (1) (1) في (هـ) سمعت رسول الشا أن المـيكين.


$$
\text { وني كتاب التفسير - باب (لا بسألون الناس إلحانا) (r/9/ } 9 \text { ). }
$$









التهذيب
(V) في جميع النـخ : حطب والمبنت من صحتح البخاري .




 كلها عن ابن عباس قال السيوطي: (سنذه ضعيف").


فتصدت بلرفمم ليلا، وبلرهم نهارا، وبلرهم سرا، وبلرهم عانية، فأنزل الله هذه الآية . . أخبرنا أبو بكر التيمي، أخبرنا أبو مححمد بن حيان، حدثنا محملد بن يحمن بن مالك الضّبي(!)، حدثنا محمد
 ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية) قالل: نزلت في علي بن أبي طالب رضني الله عنه ، كان عنده أربعة دراها

وروى حنش بن عبد الله الصنعاني(0) عن ابن عباس : أن هله الآية نزلت في الذين يرتبطون الخيل في سلـل
الله، ينفقون عليها بالليل والنهار سرا وعلانية(T) وروي ذلك مرفوعا:
أخبرنا أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الصوفي، أخبرنا إسماعيل بن نـجيذ أخبرنا محمل بن الحسن الـخلير|
 عن رسول الل
(انزلت هذه الآية الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف علـلم ولا هم يحزنونج في أصحاب الذخيل" م

 التهذيب Y-V/Q وذكر في أمباب النزول: : منحمد بن إسماعيل الجرجاني .



 (0) حنت بن عبد الله بن عمرو بن حنظلة السبئي الصنعاني تابعي شجاع من القاد القادة كان من أصحاب غلي وشُهد معه الوفائع توفي

- . 'أهـ (الأعلام

 . (0\&9 - 0\& $/$ /





 . $/ 1$


(r) وقال رسول الله









وَهُمُ لَايُطْلَوْونَ نَ



 وأما()) في الشُرع: نهو اسم للزيادة على أصل المال من غير بيع.
(1) في (د) : لأحد.
(Y) الحديث: رواه الهيشمي في مجمع الزوائد ـ كتاب التفسير ـ وفال هرواه الطبراني في الكبير والأوسط ويزيد بن عبد اللّ وأبوه لا يعرفانه . (TY\&/7)
وأسباب النزول للسيوطي ص اه والمدر // /rج أخرجه ابن سعد في الطبقات وابير بكر أحمد بن أبي عاصـم في الجهاد وابين المين المنذر وابن أبي حاتم وابن عدي والطبراني وأبر النيخ في العظمة والواحدي عن يزيد بن عبد الله بن عريب عن أبيه عن جلده وابين كين الين .


(1) (1) (1) وائل بن جحر .

 (V) في (جـ، هـ) : نأما.

وقوله(1)
الضرب على غير استواء، ويقال للذي يتضرفن في أمر ولا يهتلي فيه : يخبط خبط عشواء(r)، ومنه :قول زهير :
(\&) رأيثت المنـايـا خبط عشـواء من تصب
وتخبطه(0) اللشيطان: إذا مسه بحخنل أو جنون، يقال : به خبطة من جنون. .


(V) الحنــون خبطة

قال قتادة(^): إن آكل الربا يبعث يوم القيامة محجنونا، وذلك علَم لأكله الربا يعرفهم به أهل البوقف.
وقوله (\$) وذلك أن المشركين قالوا : الز يادة علىى رأس المالّ بعد محل الدين كالزيادة بالربع في أول اللبيع، وكان أحجدهم إذا له مال على إنسان قال لغريمه: زدني في: المال حتى أزيدلك في الأجل.




(§) البيت في ديوان زهير ص هץ أول القصيدة، واللسان / خبط لزهير :
(1) في (د): قوله .
(Y) ساتطة من (ه) (Y)
(0) (د) (د) (د) (دتخبط.
(1) (1) في (I) : قوله.


(اللسان / ألس) .




(1 ا ( في (ه) : وكذبهم.



(10) في (1) : ليس عليه زيادة.

(IV) (آسلف بسلف سلفاّ وسلوفاً: تقدم والسالف: : المتقدمه (اللسان / /سلف).
 عاده إلى استحلال الربا وڭأولئك أصحاب النار هم فيها خالدونها قال أبو إسحاق الزجاج()" : هؤلاء الذين (قالوا إنما البيع مثل الربـا) ومن اعتقد هذا نهو كافر.

 أبي خالد (1)، عن عامر(9) عن الحرث(1(1)، عن علي رضي الله(11) عنه قال : \#لعن النبي

محقـه اله فانمحق وامتحق.
قال المفسرون(10) ؤيمحت الها الربـا) أي: ينفصه ويذهب بركته، وإن كان كثيرآ كما يمحق القمر، وفال ابن
(r) فِي (د) : أخبرنا.
(1) في (هـ) : إلى الله تعالى .
(1) (ا الظر الزجاج

 (الميزان
(0) محمد بن أحمد بن بحبى بن صفوان الأنطاكي كان إمام الجامع بانططكية يروي عن أبي أيوب سليمان بن عبد الحميد البهراني،

(1) في (د): محفوظ بن بحير.


 وكان صاحب حليت ومعرفة وليس بالمتغن يفغزد بالمناكير فال أبو حاتم: ليس بتوي وقال ابن عدي : الحاديثه لا يتابع عليها. (سير
(الأعلام
(1) إسماعيل بن أبي خالد الإمام الحانظ أبو عبد الهة البجلي الأحمسي مولامم الكوني أحد الأعلام سمع ابن ابي أوفى وططارق بن شهاب

(1•) الحرث بن بويد التيبي الكرفي - نيم الرباب ـ أبو عائثة سمع علي بن أبي طالب وابن مسعود ثال ابن سعد مات ني آخر ولاية عبد الشّ بن الزبير (الجمع 1)/ (10/) .
(11) في () () عن علي تال.
(Y) في (ح، د، هـ): شَسـة .


(أ) فِ (د): النتصان في الثيءي.



عباس في رواية الضحاك(1) : يعني لا يقبل اللد منه صدقة ولا جهدا ولا حجا، ولا صلاة()
 أحدكم فصيله (r)


 بيمينه فير بيها كما يربي أحدكم مهره ـ أو فلوه - ختى إن اللقمة لتصير مشل أحدها .



ومعنى لا يحبه الله : لا يثني عليه، ولا يُيبّه، ولا يرخّى فعله .
قوله وإن الذين عامنوا وعملوا الصألحاتي تفسير هذه الآية قد(") تقدم فيما مضى .
قوله
 (Y)


> يطلق في الإبل وقد يتال في البقره (اللسان / فصل).

سنة



 (V) في (د، هـ) : كتاب الش تعالى .
(Q) فُ (د): الربى .
(^) سورة التوبة / § ا .
(1‘) (1) (1) (1)

أحدكم فلوه أو نصيلهه وبرواية أخرى قريبة: منها. (٪•0/٪).

(الضعفاء الكبير ro/r _ Iro).


(IY)
$\qquad$
 أخبرنا أبو بكر التيمي، أخبرنا أبو الشيخ الحافظ، حدثنا عبد الرحمن بن محمد الرازي، حلثّنا سهل بن عثمان، حدثني داود (1)عن ابن جريح عن مجاهد قال:



 (9) بحوب من الله ورسوله) فكتب بها النبي
 مؤمنين ه معناه: أن من كان مؤمنا نهذا حكمه كما تقول: إن كنت أخي فأكثر مني معناه: أن من كان أخا أكرم أخاه.

قال الزجاج "(1': أعلم الله أن من كان مؤمنا قبل عن اللّ تعالى أمره، ومن أبى فهو حرب أي : كافر(II)" وقال(r) ${ }^{\text {(r) }}$
 والمعنى : فإن لم تضعوا الربا الذي قد أمر الله بوضعه عن الناس فاعلموا بحرب من الله ورسوله، وهي القتل في اللدنيا والنار في الأخرة، أي : فأيقنوا أنكم تستحقون القتل والعقوبة بمـخالفة أمر الله ورسوله .
(ا) داود بن عبد الرحمن العطار العبدي أبو سلـيمان المكي روى عن هــام بن عروة وابن جريج ومعمر وغيرهم وثغه ابن معين وذكره ابن


(أي يأخذون ما لهم على الناس ولا يعطون ما للناس عليهم (Y)
 (0) (\%) في المطبوعة: ولهم مال كثير . في (د) : عن بني .
(V)

النبي
(ron/s (الأعلام)

سافطة من (هـ) .


(11) (1) في (د) : قال أعلم .
(IY) (IY) انظر معاني القرآن للزجاج (I) (I) (IY) (IY) في : فقال (IV)



والمعنى : فاعلموا من لم ينته عن ذلك بحرب، وإذا أمروا بإعلام غيرهم علموا هم لا محالةٍ . قال سعيد بن جبير (ث): يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحوبب:




 الغلات، فأبوا أن يؤخروا، فأنزل الله تعالثى قوله(1r):
" سم (1) من الإعسار وهو تعذر الموجود من المال.

 يقال: : ميسرة وميسرة وميسور(17)

ومهما علم الإنسان أن غريمه معسرُ حرم عليه حبسه وملازمته ومطالبته بماله عليه ووجبب علِنه الإنظظار AV) ! وقت ينساره




. 1 (Y) / (Y)



$$
\begin{aligned}
& \text { (li) }
\end{aligned}
$$



(1) (1) في (حـ، د) : الألخذة .
. (د) ما بين العارضتين ساتط (V)
( () (V)

(lir) (
(1) (1)

(IV) في (ه-) : الأنصار :

 محمد بن أيوب، أخبرنا القعنبي(")، حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم(1)"عن أبيه، عن أبي اليسر(0) قال:
 أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا بحر بن نصر، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة(V) حدثه، أنه سمع أبو هريرة يقول: سمعت رسول اله فلعل(") الله يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنها) .
رواه مسلم عن حرملة وعن ابن وهب(11").
 وأفضل من انتـظار يسره(!
 ليس المعنى : اتقوا في هذا اليوم، ولكن المعنى تأهبوا للقاء هذا اليوم بما تقدمون من العمل الصالح . هو ثم توفى كل نفس ما كسبت (10) أي :جزاء ما كسبت من الأعمال، قال ابن عباس(17):يريد ثواب عملها خيرآ بخير وشرآ بشر .
(Y) في (د) حدئنا.


(£) عبد اللة بن زيد بن أسلم عن أبيه ضعفه يحيى وابيو زرعة ووثقه أحمد وغيره وفالل النسائي ليس بالقوي ووثقه معن القزاز وصححه

 في بدر ونهد المشياهد كلها مع رسول الش





(• إ) في (د) : ولعل .
في (هـ): بدان .. عسر المعسر.
(11) (II)
 الغار) عن أبي هريرة (د/T (ITY) . (IY) في (د) : توله تعالى (I)
(10) في (1) : توله.
(17) انظر تفسير ابن عباس ص •ع والدر (1)
(IT)
(1) (1) في (د): المفعول به على الظرف.

YA _ YVO سورة البقرة/ الآبات $\qquad$

البر والفاجر .

عبل الله بن المبارلك عن جويبر عن الضحالكُ، عن ابن عباس قال:
آخر آية نزلت

ثـمانين ومائتين من سورة البقرة(T)



售
准



بِدكُ







 (9q/1


فالمراد وضع هذه الأية بعد آية +
$\varepsilon \cdot 1$ rat ،rAY : سورة البقرة/ الآيتان




 تال ابن عباس(t): أشهد أن السلف المضمون اللى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ (إذا تدايتتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه).

أمر الش تعالى في الحقوق المؤجلة بالكتابة والإشهاد، وهو قوله ووأشهدوا إذا تبايعتمي حفظاّ منه للأموال،
 وإباحة، فإن كتب فحسن، وإن لم يكتب فلا بأس.
 الحرث بن نبهان (A) ، عن يزيد بن أبي خالد(4)، ، عن أبي أيوب(•)، عن أنس بن مالك:

أن رسول الل أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم النصر أباذي، أخبرنا محمد بن الحسنـ
(1) (1) في غير (ا) توله تعالى .




(0)




(9) لم أقف علب.
(1") (1 أبو أيوب: ميهون بن مهران الإمام القدوة أبو أيوب الرتي عالم أهل الجزيرة روى عن عائشة وأبي هريرة وابن عمر وطائة، وأرسل عن


 (IIV/1
(Ir) في (أ): الدسين.

YA
 أن رسول الله هِّ
(0) ${ }^{(1)}$

 عن عبد الله بن عمرو؛ عن النبي : (القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدَّيْنَ


(1) محمد بن حبان بن الازهــر أبو بكر الباهلي البصري حدث بيغداد عن عمرو بن مرزوت وأبي عاضم النبيل وطائفة فالن ابن مندة:























 (IY) في (I) : قوله تعالى . (Y)

أي : بالــــ والإنصاف (1) لا يكتب لصاحب الدين فضلاُ على الـلـي عليه. ولا ينقصه من حعه، ولا يقدم الأجل ولا يؤخره، ولا يكتب شيئّا يبطل به حقاً لأحدهما هذا هو العدل .
قوله ؤولا يأب كاتب أن بكتبه أي : لا يمتن، يقال: أبى (7) فلان الشيء يأباه، إذا امتنع عنه.
 الضحالك :(0) كانت هذه عزيمة واجبة على الكاتب والثشاهد فنسخها قوله واولا يضار كاتب ولا شهيدهِ . وتوله وكما علمه الهه فليكتبه أي : لا يأب أن يكتب كما أمره الله عز وجل (1) من العدل.


ومعنى الآية: أن الذي عليه الدين يملي (11)، لأنه المشهود عليه، فيقر على نفسه بلسانه ليعلم ما عليه.


أن يقر بمبلغ المال الذي عليه(1) (1) ولا ينتص شُيناً.




(1) (1) في (ج-، هـ) : بالعدل بالحن .



(\%) في (د): ألا يأبا .




(18) في (أ، هـ) والمطبوعة الذي علبه الحق.

(10) في (د): فوله تعالى .
(IT) في (مـ) :أو ضعيفاً.
(() (IY)



(19) في (د) قوله.


(Y) (





 أو فلانة؟ حتى تذكر الشهادة .

والتقدير : فتذكر إحداهما الأخري النُهادة التي احتملتاها.
 كثير
وقرأ حمزة (إنْ تضسل) - بكسر الألف - (فتذكُ") بالرفع، وجعل (إنْ) للجزاء و(تضل) في موضع جزه


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في (ج-، د): قوله. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

(1) ( ) ( )

(1) (1) (د، هـ) : وإجماع.


(البحر
(9) في (2) : قوله.
 (II) (II) في (I) أحل الإضلال، وانظر المعنى في (اللسان / (I خلل).
(1Y) في (د): الأخر.





قوله(1) ولولا يأب الشهداء إذا ما دعواه هذا في تحمل الشهادة وكل من دعي ليتحمل الشهادة وجب عليه ترك (الإباء في قول قتادة والربيع (1)
وقال الشُعبي(r): هذا إذا لم يوجد غيره، فيتعين علبه الإجابة فإن وجد غيره ممن يتحمل الشّهادة فهو مخير. وقال آخرون(ا): هذا في إقامة الشهادة، قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد إذا استودعته (0) ثم احتجت الم الى شهادته فلا ينبغي له أن يتخلف عنك حتى يأتي معك إلى الحاكم فيؤديها. وهذا قـول مجاهـد والسلـي وسعيــد بـن جبير وعكرمة)
 الشيء أسأمه سأمآ وسآمة)
يقول: لا يمنعكم الضجر والملالة أن تكتووا ما شهدتم عليه من الحق صغر أو كبر، قل أو كثر.
фضلكمه أي : الكتاب للشهادةه أي : أبلغ في الاستمامة، لأن الكتاب يذكر الشهود فنكون شهادتهم أقوم من لو شهدوا على ظن ومخخيلة" (1')
 تجارة حاضرة [تدير ونها بينكـم في ترك الإشهاد والكتابة فيه لأن ما يخاف في النساء والتأجيل يؤمن في البيع يداً بيد. وترأ عاصم (تجارة حاضرة) بالنصب(^)؛ على تقدير : إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة، فأضمر الاسم لدلالة الخبر عليه، ومثله ما أنشد الفراء(19):
(Y) انظر تفسير الطبري (Y/ (Y)
 (€) انظر تفـير ابن عباس ص اء والزجاج (I TVY/人
(0) في (د) : إذا استودعته النُهادة.



$$
\begin{align*}
& \text { (ir) في (أله حـ، هـ) : أن لا لا } \tag{V}
\end{align*}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (10) في (ج-، د) : توله. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text {. إضافة للبيان وتتمة اللنص (IV) }
\end{align*}
$$

( 1 ( $)$
(
(1`) (1) في (حـ): العدل وفي (د) أي أعدل.



 (وهو من بحر الطويل).

فــدى لبني ذهــل بن شيينــان نسـاقتي
أي ：إذا كان اليوم يوماً ．
（1）（وتوله（وأشهلوا إذا تبايعتم（و）ذكزنا أن هذا أمز ندب، وليس بواجب）

 والحسن وقتادة وابن زيد（）، وعلى هذا أصله أصله يضارِر ．

 أصله ：لا يضارَر（11）
年 والشاهد فسق（＂）، أي ：خخروج عما أمر（i）（1）اله تعالى به．

 وكعب وكعاب．




(9 انظر فتح القدير r/r/ r.
（＇（1＂）في غير（أ）بالزور．
（1）القول إلأول بكسر الراء على البناء للفاعل وههذا بُتح الراء على البناء للمفعول، أي ：أن الضبر في الأول واقع من الكاتب والنـاهد
والثاني واتع عليهما ．



（10）في（د）：عما أمره اله

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) في ( } \\
& \text { (目) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) }
\end{aligned}
$$

E.V $\qquad$ سورة البقرة/ الآية: Yی€
وقرأ أبو عـمرو (فرهن مقبوضة) (1) وهو أيضاً جمع رهن مثل سقف وسقف، وأنشد أبو عمرو حجة لقراءته قول
تعنب
بــانت سعــاد وأمسى دونـهــا عــدن وغلقت عنــدهــا من قـبلك الــرهُـن
والقبض شُرط في صحة الرهن، حتى لو رهنه شبئًا ولم يقبضه لم يحكم بصحته (r) . قوله هوفإن أمن بعضكم


الأمانة يقال : أمنته وائتمنته فهو مأمون ومؤتن •
أمر الله تعالىى المؤتمن بأداء الأمانة وتقوى الله فيما أمن فيه من الحق وهو قوله هوليتق الله ربه| قوله (o) "اولا تكتموا الشهادةه نهي لمن كانت عنده شهادة أن يكتمها ويمتنع من إقامتها ثم أوعد على ذلك

فقال(1) (ومن يكتمها فإنه عاثم قلبهج قال ابن عباس (V) يريد : قد أثم قلبه وفجر .
قال المفسرون (^): ذكر الله تعالى على كتمان الشهادة نوعاً من الوعيد لم يذكره في سـائر الكبائر وهو إثم القلب.
ويقال: إثم القلب سبب مسخه، والله تعالىى إذا مسخ قلباً جعله منافقاً وطبع عليه ـ نعوذ (9 باله من ذلك ـ.








 . (Y.r/O
(Y) (Y) (

(V) انظر تفسبر الطبري (V) ص ص



 ..

هوإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يخحاسبكم به الههُ قال ابن غباس : في رواية سعيد بن جبينز وعظاء: هذه






 يشاء.

## واويعذب من يشاءه أي : الأمر إليه في المغفرة والعذاب.








(£) إي (د) : نفوسهم.





 الحمد / /r /r

 عنهم وغيرمّم .





 كقولهم: كثر اللدرهم في أيدي الناس، يراد به الجمع وإن أفرد .
 حيث آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض بل نجمع بين الرسل كلهم في الإيمان بهم .

 قوله ولا يكلف الش نفساً إلا وسعها (الوسع) : اسم لما يسع الإنسان ولا يضيق عنه، وهذه الأية نسخت توله ولوإن تبدوا ما في أنفسكم . . . والمعنى : لا يكلفها إلا يسرها ولا عسرها (11)
 واحد

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر الزجاج }
\end{aligned}
$$




(0): في (د) :لا نفرق بين آحد من رسله.


 .1rv/ヶ
( ( ) في (د) : بالدعاء .

(1 (1`) (1) قد تقدم الكلام في ذلك في حديث ابن عباس عند تفسير الااية السابقة.

(IY) (IY) كسب دون معنى اكتسبه. (انظر اللسان / كـبب).







 غلبتنا إياهم، حتى يظهُر دينّا على الدلدين كله كنا وعدتنا.








 الصواب: :أخطأل| . (اللسان/ خطأ)

(V) في (د) : والمطبوعة: مجاهد وتنادة.
(0) في (ه) (ْ): ومعناه.



 والسدي وقتادة وغيرهم .
(" (1) ما بين المعقونتين ساتط من (ح) .
 وغيرهم قال أبو حاتم عن أبيه يكتب حديثه، قلت: يكتج بـبه، ذكره ابن حبان في الثقات، وفال الدارفطني ضبيف.



(70/1)





أخبرنا أبو سعد حمد بن علي بن أهد الهفاف(1)، أخبرنا أبو عمرو عحمد بن جعفر الميري، حدثنا إبراهيم بن
 أبي كعب قال :

قال رسول اللّ
 أخبرنا أبر نعيم، حدثنا بشير بن المهاجر عن عبد الهُ بن بريدة، عن أبيه قال:

قال رسول الل

(1) في (د): أبر سعبد، ولعله: محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حيب أبو سعيد الخئاب النيسابوري الصفار كان محدثأ مفيداً توني سنة

(Y) سلام بن سليم التمبي المعلي الخراساني يم المداثياثي الطريل قال البخاري تركوه وقال ابن معين: لا يكتب حدييّ وقال أحمد: منكر







وضعتهه .

(1) (1) أتف عليه.

(1) الححيث / رواه مسلم في الصحيح - كتاب الصلاة ـ باب نضل فراءة القرآن وسورة البقرة عن أبي ألمامة. والمستـدركُ ـ كتاب فضائل


 المتصانّة (انظر تفسير ابن كثبر /ع /ع).

س سورة آل غمران/ الآيات:




 القيومه(


 في سائر الكتب، وفي ذلك دليل على صححة نبوة محمد

وقولهوالما بين يديهِ من مجاز الككلام، وذلك أن ما بين يديك فهو أمامك، فقيل لكل ما تقدم على الشُي بين يديه.

 يعني : كتاب محمد

قال السدي ("): في الآية تقديم وتأخير، لأن التقدير : وأنزل التوراة والإنجيل وأنزل الفرقّان هذى للناس

قوي هوذو انتقامج ممن كفر به، يقال: أنتقم منه انتقاماً إذا كافأه عقوبة بما صنع .
\$إن الله لا يخفى عليه سيء في الأرض ولا ني السماءه لايغيب عن علمه شيء فيهما.

(0) في (f): شَيء بعد شـئ
(1) انظر البخر (0)

( ) في (د) : أي


انظر تفسير الآية الأولى من سورة البقرة.
(Y) في (د) : الم اللة قد تقدم تفسبره.

(9) سئتي اللكلام عن معنى التوراة والإنجيل وأثتقاتهما عند تفسير الأية 70 من سورة آل عمران حسب تفسير المصضنف.
 (r) في (ج) هـ، د) أي


$\qquad$ Q_v : سورة آل ممراذ/ الآيات أنثى (1)، قصيراً أو طويلذ، أسود أو أبيض سعيدآ أو شفياً ولا إله إلا هوالعزيزه في ملكه والحكيمه| في خلقه.




 ,المحكماته هي الثلاث آيات في آخر سورة الأنعام وهقل تعالوا أتل . . \& (8) إلى آخر الآيات الثلات .

وهذه الأيات محكمات لأنها لا تحتمل من التأويل غير وجه واحد(0)
قال ابن الأنباري (") الآية المحكمة : التي منعت كثرة التأويلات لأنها لا تحتمل إلا تفسيراً واحدآ . هوه أم الكتابج أي : أصل الكتاب الذي يعمل عليه، والآيات الثلات في الأنعام هن أم كل كتاب(V) أنزله اللّ

على النبي،فيهن كل ما أحل وفيهن كل ما حرم اعلم


(Y) في (
 عباس (صحتح) YAN/Y


 سورة الانعامه؟ (فتح القدير (TIN/1).
 (0) (0) في (د) إلا وجهاً وحدآ.

 (V)






وزقوله(1)
 واشتبهة ${ }^{\left({ }^{(1)}\right.}$

والمتشابـه من القرآن : ما احتمل من التأويل أوجهآ، وسمي متشابهآ: لأن لفظه يششَ لفظ غيره، ومعناه يــلك

ثم يقال لكل ما غمض ودق متشابه، وإن لم تقع الحيرة فيه من جهة الشبه بغييه ألا ترى أنه قيل كلحر|ف المتطعة في أوائل إلسور متشابه، وليسن الشك فيها لمشاكلتها غيرها والتباسها به.
وقول(1) هؤأما الذين في تلوبهم زيغ ها أي : ميل عن الحت وهم اليهود طلبوا علم أنجل هذه الأمة واستخراجه|من





وعند أكثر المفسرين (r): المراد بالراسخين : علماء(r) مؤمني أهل الكتاب قال البن عباس ومحجاهد والسلـي :






(9) (9) في (د): والراستخرن .

( ) ( C ) (II)

- 7 ات (I (Y) $\checkmark V$


(倍) في (ح) : حكهاء.

بقولهم من عند ربنا المحكم والمتشابه وما علمناه وما لم نعلمه(').

 قال :

نزل القرآن على أربعة وجوه: فوجه حلال وحرام لا يسع أحداً جهالتهما (^) ، ووجه عربي تعرفه العرب، ووجه
 وقوله(") (\$وما يذكر إلا أولوا الألبابج أي : ما يتعظ بالقرآن إلا ذوو العقول.

قوله وهربنا لا تزغ قلوبناه أي : ويقول الراسخون: هوربنا لا تزغ قلوبناهِ.
لا تملهاعن الهوى والقصد، كما أزغت تلوب اليهود والنصارى والـلـين في قلوبهم زيخ البعـد إذ هديتنـا
للإيمان(1") بالمحكم والمتشابه من كتابك.

(إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهابي)
(1) في (1)


 (§) عمرو بن عئمان بن سعلد بن كثير الحمصي الحانظ الثقة محدث حمص عن إسماعيل بـن عباس وسفيان بن عيينة وبقية وعنه أبو
 (0) محمد بن حرب بن حرمان النُثائي أبو عبد الله الواسطي فال أبو حاتم صدوق ورئقه الطبراني توفي سنة YOO هـ (تهذيب التهذيب (1-9 - 1•1/9


 (^) (

(19/1

 . (199/0). roms

 من حديث أم سلمة.
 إقرار من المؤمنين بالبعث
 قِيَ




 اللذين توقد بهم النار .

 والمعنى : دأبهم في الكفر كدأب آل فرعون، وnالدأب"ه معناه في اللغة: الأمر والشأن والعادة.


 والمشركون غلبوا بالسيف .
توله ولحشرون() إلى جهنمج وعيد لهم بالنار.


(ॅ) فِي (د) : أولئك.





 والوجيزِ للواحدي 1 / 1 . 1 . (V) في (د) : تحـُـرون.

وقرىء بالتاء والياء(1)، قال الفراء("): يجوز في مثل هذا التاء والياء، لأنك تقول في الكلام: قل لعبد اله انه قاثم وانك قائم .
 عباس :(1) بئس ما قد مهد لكم وبئس ما مهدتم لأنفسكم.
 على صدق محمد



 منهم تغلب المائتين من الكفار فأرامم المشركين على قدر ما أعلمهم أنهم يغلبونهم لتقوى قلوبهم .
 المؤمنين، على ما ذكرنا من تقليل الهُ المسركين في الأعين .
 تقول: ترونهم أمامكم .






(r)
( (\%) انظر مختصر الشواذ لابن خاليه 01 عن ابن مسـود والنص من سورة الأنفال /Nب. (0) في غير (ا) وترلد.

(V) انظر مجاز القرآن (V/ (V)

 (•1) قرأ نافع ويعقوب وسهل (ترونهم) بالتاء على الخطاب.


.
(د) (Ir)
الوسبط في نفسبر القرآن المجبد/ج//rv
 وأصله من العبور وهو النفوذ من جانب إلى جانبج(r) ، لأن المعتبر بـالشبيء تارلك جهله وواصّل إلى علمه بـ

رأى (t)
وقوله (0) ولأولي الأبصار أي : لأولكي العقول، يقال لفلان بصر بهذا الأمر، أي : علم ومعرفة:




و والشهواته : ج جمع الشهوة وهي توقان النفس إلى الشيء ميلا إليه.





(0) في (0) فوله.
(1) في (ه) (ه) : بما جعل اله
. $V$ / / / (V)
(1) (1) : نصر.
(


 (4) في (د) هذ (1) هذأ هو.

 عن معاذ :



(IV) هـو المنذر بن مالك سبت.

الدارمني YT/ §

.
(19)
(IV)

عطاء (1): هي الراعية يقال : أسمت الماشية وسومتها إذا رعيتها فهي مسامة ومسـومـة، ومنه فـوله تعـالى : ولفيه تسيمون ()

 قوله(11) هذلك متاع الحياة الدنيا
 وفي هذا ترغيب فيما عند الله من الجنة والثواب إذ ذكر أن عنده حسن المآب . ثم أعلم أن خبرآ من جميع ما في

الدنيا ما أعده لأوليائه فقال :




## 

 عباس (r): يريد المهاجرين والأنصار أراد الله أن يعزيهم (18)(ويشوتهم إلى المعاد، ويدخل في هذا كل من آمن باللّ واتقى الشرك.
 وغيره والبحر Y Y

(






(د) ( )





وما بعد هذا(1) قد تقدم تفسيره إلى قوله (ا)
 جازاهم بما يستحقون.

ثم وصفهم فقال هالذين يقولون زبنا إننا عامـنا. . . .


 وقتادة(1): يعنى : المصلين بالاسحار، جمع سحر، وهو الوقت قبيل (II) طلوع الفجر.
 شَ

 رَّ (1)

 واحدآ مما أنشا(1)".




 (1) انظر تفسير ابن عباس صـ \& \&





(1£) في (د، هـ): والش تعالى .

(IV) انظر معاني القرآن للزجاج (IV/) .

وتوله (1) 申وأولولوا (Y) العلم أهل الكتاب وقال عطاء عن ابن عبـاس (8) : يعني المهاجـرين والانصار . وقـال السدي والكلبي (0) يعني علمـاء المؤمنين كلهم.
وقوله(1) هوقائما بالقسطي أي : بالعدل، كما يقال: فلان قائم بهذا الأمر، أي: يجريه(م) على الاستفامة في جميع الأمور، والهُ تعالى يجري التدبير على الاستقامة في جميع الأمور.

 فكنت أختلف إليه فلما كانت ليلة أردت أن انحدر إلى البى البصرة قام من الليل يتهجد، فمر بهله ؤهشهد الشا أنه لا إله إلا مو والملائكة وأولوا العلم فائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيمهر الما ثم قال الأعشى : وأنا أشهد بما شهد الله به، وأستودع اللّ هذه الـُهادة وهي لي عند اللة وديعة وإن الدين عند

الها الإسلامه قالها مرارآ.
تلت: لقد سمع فيها نيئًا، فصليت معه وودعته، ثم قلت: آية سمعتك ترددها قال : أوما بلغك ما فيا فيها؟ قلت:
 مضت السنة قلت: يا أبا(1r) محمد قد مضت السنة، فقال: حدنتي أبو وائل عن عبد الهّ، قال: :


بالعهد أدخلوا عبدي الجنةه(18)
(1)
(1) في (مه)(وأولر . . . أولرا، وكان الاولى أن يتع الالف في الاولى حسب المصحف ويحذف من الثانية حسب القواعد الإملانية والالالف لا تزاد ني الأسماء.
(r) النظر نتح القدير


لا وجه التخصيصى|
(v) في (هـ) : يزيه.

(1)(1) (د): عمار بن عمرو، وهو: عمار بن عمر بن المختار عن أبيه فيه كام لكن الراوي عنه محمد بن زكربا الغلابي كذاب. (الميزان . (17/

 (II)
(艹(ا) في (0) : وناء.
(V) نِّ (ال، حـ، هـ) : بابا.


$$
\begin{aligned}
& \text { (9) عمر بن المختار البصري، فال ابن عدي : روى الأباطيل عن يونس بن عيد. }
\end{aligned}
$$







أن رسول الله
|اتععرض الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول: أي ربب إني الصلاة فيقول الله عز وجل(V): إبك على خلى



ثم قال الحسن
الخاسرينج(A)



 لا يتابع غلى حديئه ولا يعرف إلا بها). (1) في (د) : الأول .
 الشهادة وافعة عليها.


 ( ( ) ( ) في ( ) : أي الانقياد.

(7) سورة البقرة / (7)






 اليهود في صدق نبوة محمد وسمي علماً : لأنه كان معلوماّ عندهـمر.
والمعنى : إنهم كانوا يصدقونه بنعته وصفته قبل بعثه، فلما جاءهم اختلفوا فآمن بعضهم وكفر آخرون فقا فقالوا :

 (7) في سورة البقرة

أخلصت عملي لشا .


واوالأمين

 عباس (10): يريد بمن آمن بك وصدقك (17) وبمن كفر بك وكذبك.

## 

 وَآَ قوله هإن الذين يكفــرون بآبات الله ويقتلـــون النبيين بغير حق تقدم تفسيره في سورة البقرة(IV)"
(1) في غير (أ) قوله تعالى

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) مورة البقرة / } 19 \text { ( } 1 \text { / } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

(T) انظر تفسير الأية Y• Y من سورة البفرة .



. سـورة البقرة / ( 11 (
(11) عند الزجاج (1)/


(17) في (هـ) : أو من كفر .
(IV) النظر تفسير الأيتين (IV، (IV (IV من سورة البقرة
. 41 / (IY)



 (1) (1) وأخبر ببطلان عهلهــــم فقال
 وفي الآخخرة: لم يستحقوا بها مثوبة فصاربت كأنها لم تكن.





 يعارضه .

 اليهود.









- جريج
 (1) في (د) : جعل القرآن .


(II) في (ج-، د) : الباقرن.

الفريق المتـولي هم المعرضون. .ثم بين سبب إعراضهمم فقال :
 تمسنا النار إلا أياماً معدوداته ومضى تفسير هذ|(1)

وقوله (') هوغرهم في دينهم (الغروره : الاطماع فيما لا يصح . وقوله وها كانوا يفتر ونه يعني : قولهم لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات ()
 \$اليوم女 أي لجزاء يوم (0) أو لحساب يوم ولا ريب فيه| بعني : يوم القيامة، يجمع المللق(7) فيه للحساب والجزاء. وتأويل الكالام: أي حالة تكون حال من اغتر بالدعاوى الباطلة إذا جمعوا ليوم الجزاء؟ قوله(V) ڤغوونيت كل
 كاملا وهوهم لا يظلمونه لا ينقص من حسناتهم (") ولا يزاد على سيئاتهم .



قوله تعالى : وأل اللهـــم ماللك الملك . . . . أمته(r) ملك فارس والروم ، قالت المنافقون واليهود: هيهات هيهات(rا) فارس والروم أعز وأمنع من أن يغلب على بلادهم، فأنزل الل4 هذه الآية .

(Y) في (ح) : يجمع فيه الخلانق .
. . .


(1")



(Y) في (د) : منه.
(IY) (IY) (اوهيهات وميهات : كلمة معناها البعده (الللسان /هيه).


(10) فِ (د) : قول الملك.



 عن جده(4) عن علي بن أبي طالب(•) قال :
قال

 من عبادي دبر كل خلاة إلا جعلت الجنة مأواه على ما كان فيه، وإلا أسكنته حظيرة القدس، ووإلا قضيت لُه في كل سبعين حاجة أدناها المغفرة|"(Ir)


سنة 49 هـ هـ. (شذدرات ץ/9 7). .

 (تذكرة الحفاظ Y/VIV - VIT).




 . (10 $-10 r / r$




(1") في (د، هـ): رضي الش عنه.
(II) سورة البقرة / (IV)
. M / (IY) / سورة آل عمران (IY)
( Y '


قوله(') أحدهما زيادة في الآخر .

ووتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحيه قال أكثر أهل التفسير(\&): تخـرج المؤمن من الكافر
والكافر من المؤمن (0)
\$وترزنق من تشاء بغير حسابهُ قال الزجاج(1): بغير تقتير وتضييق يفال: فلان ينفق بغير حساب، إذا كان يوسع في النفقة، وكأنه لا يحسب ما ينفقه.

## 




 يباطنون اليهود ويوالونهم، نهى (A) اله سبحانه [المؤمنين أن يلاطفوا الكفار ويوالونهـم .

$$
\begin{aligned}
& \text { = }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في (م) : }
\end{aligned}
$$


 (r) آنظر اللسان / ولج


وتادة وابن زيد .


(V) في (هـ) : نزله، وانظر الدر


سورة آل عمران／الآبات：
 من دين اللّه ．والمعنى ：أنه قد برىء منه：وفازق دينه ．
 ليس فيهم غيره، وخافهم على نفسه وماله فله أن يداريهم باللنسان وقلبه مطمئن بالإيمان دفعا عن نفقسه ． قال ابن عباس（0）：يعني مداراة ظاهرةه ．
 كأنه قال：وحذركم اله إياه \＄وإلى الله المصيري أي ：إليه يرجع الخلق كلهم بعد الموت．

 إذا كان لا يخفى عليه شيء نكيف عليه الضممير؟

وقوله（＂）ووالله على كل شيء فدير｜تحذير من عقاب من لا يعجزه شيء．


 و⿴囗十الأمده الغاية التي ينتهى إليها（17）．

．
．
．

 （اصحتح الإسناده／Y／
(1) في (د): قوله.

（l）（ll）
（（1）في（ج（ ）
（IY）





 وأسباب النزول للواحدي ص ص Vr كلها عن الحسن ．

#  

 وَألرَّسو


 من أصنامكم.
ومعنى : „محبة العبد للّه" (1) إرادته (2) طاعته، وإيثاره أمره ورضاه بشرائعه. ومعنى (محبة الله للعبده إرادته لثوابه وعفوه عنه وإنعامه عليه(9) " ومعنى الأية: إن كنتم تحبون طاعة الل وتريدون(1) رخاه وثوابه فاتبعوني وأطيعوا أمري يثبكم الله (لويغفر لكم ذنوبكم [والشه غفور رحيم]) .
ثم بين أن طاعة الله معلقة بطاعة الرسول(v) فلا يتم لأحد طاعة الله مع عصيان الرسول(^) فقال :

 وإن الله اصطـــفى آدم ونوحــــا . . . الآي الآي، أي : جعلهم صفوة خلقة واختارهم بالنبوة والرسالة .我


 (1) في (د) : فوله.



 (浣) في (أ) : إرادة.

(ד) في (هـ): وتريدن.






 بالذكر : لأن الأنبياء بأسرْهم من نسلهم

(N)

غيرها .

 والنذر: ما يوجبه الإنسان على نفسه .
 محررى يقال : حررت(A) العبد، إذاأعتقتة.

قال ابن عباس (4): ولم يكن يحرى: في ذللك الوقت إلا الغلمان فحررت ما في بطنها قُل أن تعلم:ما هو،
وضعت.
(ألما وضعتهـا (")

كلامها لكان: وأنت أعلم بما وضعت لأنها تخاطبـ اللد تعالمى(ir)

أنثى (1)



(§)
(Y) في (د) : قورله .

ساتطة من (د)
 وفنح القدلير (


( (
(د) ( 1 (Y)
ساقطة من (ح) .



$\qquad$ سورة آل عمران/ الآيات: rry _ry قوله(1) "وليس الذكر كالأنىى أي : (") في خدمة الكنيسة والعباد الذين فيها (") لما يلحق الأنتى من الحيض

والنفاس.

الرجيم |(V) : المطرود المرهي بالشّهب.
أخبرنا أبو عبد اللّ(A) محمد بن عبد الله الشيرازي، حدثي ألنا أبو الفضل محمد بـن عبد الله بن خميرويـه الهروي أخبرنا علي بن محمد الخزاعي حدثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزهري قال: حدنني سعيد بن المسيب قال: قال

(اما من بني آدم (9) مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم بنت عمران
(') (')
ثم يعول أبو هريرة: إقرأوا إن شئتم "والني أعيذها بك وذريتها من السُيطان الرجيمه. ¢فتقبلهـــا ربهـــا بقبول حسن أي رضيـها، وكان المحرر الذي نذرته حنة، ولم يقبل قبلها أنثى في ذلك
 قال ابن عباس(ir) : يريد في صلاح ومعرفة بالش وطاعة لـه وخحدمة للمسجد هوكفلها زكرياط أي ضمها إلى نفسه، وقام بأمرها(1)( قال الزجاج(10): ضمن القيام بأمرها يقال : كفل يكفل كفالة فهو كافل، وهو اللذي كفل انساناً يعوله وينفق عليه.
 (V) في (د) : أي المطرود.

(9) في غير (د) (د) ما بين بني آدم من مولود

(1) (أ) ما بين المععوفتين من (ا)




بروايات متقاربة .
كلهم من حديث أبي هريرة.


(ir) (Ir)


 و中وزرياج على هذه القراءة منصوب لأنه المفعول الثاني للتكفيل ومعناه : ضمنها الله زكريا فضمنها إليه:(1)
 إليه إلا بسُلم ولا يصعد إليها غِره(")
${ }^{\text {(8) }}$ : قال الأصمعي : المحر ابج الغبرفة، قأل عمر بن أبي ربيعة

أي : ربة بيت.
 زكريا كلما دخل عليها غرفتها وجذ عندها فاكهة الشُتاء في الصيفـ وفاكهة الصيفـ في الشُتاء تأتيها بها الملائكة الجنة)
(4)
 يهبب الله له ولدآ، فذلك قوله :
(1) قرأ عاصم وحمزة والكسائي (وكفلها) بالتثبيديد و(زكريا) مقصورآ: وقرأ أبر بكر (زكرياة) بالههمزة والنصب أي : وكفلها الله زكريام



 الموضع



(Y) في (د) : قوله.


(0) في (ح) : لم أدر.






 (9) (1) في (د): (. . أنا لك هذ هذا) أي .
 (11)(1)


 يَشَّأَ

 نسلا مباركآ تقياّ \$إنك سميع الدعاءئ قال ابن عباس : يريد لأوليائلك وأهل طاعتك.

تال الزجاج(t): صالجماعة"، يلحقها التأنيث للفظ الجماعة، ويجوز أن يعبر عنها بلفظ التذكير، لأنه(0) يقال: جمع الملائكة، وهذا كقوله هوقال نسوة في المدينة)(7) (7)

 كقوله \$والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكمي (A) أي : يقولون سلام عليكم.

 (1) وهنالكه : أكيز ما يفع رهناه: ظرف مكان، وهو أصلها وتد ونعت هنا زمانَا نهي في ذلك مئل هعنده فإنك تجلها زمانآ وأصلها المكان



(1) سررة يوسف / • .

( ) ( ) انظر الزجاج


$$
\begin{aligned}
& \text { ( } 1 \text { ( }
\end{aligned}
$$



 (1)



اكلمة الشه؛ لأنه حدث عند قوله (كن) ثوقتع عليه اسم الكلمة، لأنه بها كـان. وكان يجيى أوبل من آمن (i). وصلة

 وتوله( ${ }^{\left({ }^{\prime \prime}\right)}$




 سنة.

 بعد تتل يحبىى ،







(V) في (د) : ترلّ.

هبد اله



(1•)
EIT/ انظر العبارة في معاني الفرآن للزجاج (1) (1)
(



 (11) (11) في (ـه، هـ) : ترلـ.

الكبر ويفعل الشا ما يشاء) فسبـحِان من لا يعجزه شيء . فسأل الش علامة يعرف بها وقت حمل امرأته ليزيد في العبادة شكرآ على هبة الولد وهو قوله :

 رمزآه أي : علامة ذلك أن يمسكك لسانك عن الكلاموأنتصحيح سوي، كما قال هوعايتك ألا تكلم الناس ثلاث ليالٍ سويأئه( ${ }^{(r)}$

قال الحسن وقتادة: (\&) أمسك لسانـه ثلاثة أيام فلم يقدر أن يكلم الناس إلا إيماء وجعل ذلك علامة حمل
امرأته .
و(اللرمزه: الإيماء بالشُفتين والحاجبين والعينين يقال :رمز يرمزويرمز(0) وإنما حبس لسانه عن التكلم بأمور الدنيا
 والإبكاره .
و (العشي") : جمع عشية، وهي آخر النهار، والإبكارپ مصدر أبكـر إذا صار في وفت البكرة ثم يسمى ما بين (v) . .



 الرجال، وقيل(11) : من الحيض والنفاس .




 مجامد والضسالٌ وابن عباس وغيرمم.
(7) في (د) الشَ تعالئى

العشي : من زوال الشُمس إلى الصباحه .

(1) (1) في (د) : اصطفيك.



سورة آل عمران/ الآيات: بَ



 الصالاة(V) وقال قتادة : (^)أطيعي ربك




 يكفل مزيم| فيه إضمار والمعنى : أيهم أرفق بكفالتها .
 بها، نقال زكريا: هي بنت عمي، وخالتها عندي قالوا: فتعالوا حتى نستهم، فجمعوا سهاْمهم ثمّ أتوا بها إلى
 . ( $800 / \mathrm{r}$

 ( )
 (1) (1) في (د) : أطيل.
 عن مجاهد، والبحر :


 (II) (II)
(IY) (I)



 / أنظر تفسير الطبري (IV) (IV) من ولّد هارونه.
$\qquad$ سورن آل ممران/ الآيات: هء ـ ـ 0 وقالوا: اللهم من كان أولى بها فليقم سهمهوليغرق البقية، وألقوا سهامهم فارتز(1) قلم زكريا وانحلدت أقلام الباقين، فقرعهم زكريا.
 عليها بنو إسرائيل فاقترعوا بسهامهم أيهم يكفلها نقرعهم زكريا، فكفلها زكريا.












والمعنى : انه كان أوجله بالكلمة وكونه بها، من غير توليد من فحل .








 ( ( ) في (جـ، د) : وهو



01 عورة آل عبران/ الآبات:
بيله ذا عاهة إلا برأ وتال إبراهيم النخغي ('): (المسيح" : الصلنيق :") وقال أبو عبيدة('): هو بالسريانية مشيحا، فعربته العرب.

|ذا صارت له منزلة رفيعة عند النّاس (\&)
وتوله(0) (0)ومن المتربين ${ }^{(0)}$ : إلى ثوابِ الله وكرامته .

ويعني بكلامه في المهلد: تبرئته أمه مما قُرفت(A) به، حين ولال إني عبد الله عاتاني الكتاب . . .


وإسبحات وإبراهيهم .

ذلك عن العادة، واللبشر) : التخلت واحلده وجمعه سواء(11)
. ${ }^{\text {(1) }}$

 (1)
 (Y) انظر تفسير الرازي ص


 (0) في (د) : قوله . (1) في غير (أ) أي الى (V) انظر / اللسان / مهد.

(\$) مورة مريم / / •

 ابن عباس والقرطبي \& / • 9 ابن عباس .
 (IV)
( Y ' في (د) : وقوله .
(\% (1) في (د) : وإذا تضا .

انظر تفسير الاية IV (IV)
$\qquad$ سور: آل عمران// الآيات: هع ـ ـ

تلك الأية فقال هأَني أخلق لكم من الطيسن| أي : أقدر وأصور، وnالخلقه| معناه: التقدير في اللغة(1). هوكهئة الطير
.
وقرأ نافع") و申طائراء على معنى : يكون ما أنفخ فيه طائرآ.


بصيراً بعد الكمه، وهو اللذي يولد أعمى (0)
 ابن (9) نوح من قبره، فخرج حيا، ومر عليه بابن عجوز على سرير ميتا فدعا الله عيسى فنزل عن سريره حيا، ورجع إلى أهله، وبقي، ووُلد له(1•) غهوأنبئكم بما تـأكلون وما تدخرون في بيوتكمغ قال مجاهد(11") : بما أكلتم البارحة، وما خباتم منـه، وقال

قتادة(1) : بما تأكلون من المائدة، وما تدخرون منها .

(1) (1) اخخلفه: تقديره، ولم يرد أنه بحدث معلوماً، (اللسان / خلف).

 واحدأ.






(1) (Iالوضح: بياض الصبح والفمر والبرص والغرة والتحجيل في القواثم، (اللسان / وضع).








 عمار بن باسر . (Y) في (د) : قوله.
o - or
 الططر :والحيتان مما كان محرما في شريعة موسى
 وإنما وحد پالأيةها وكان قد أتاهم بآيات، لأنها كلها جنس واخد في الدلالة على الرسالة . وقوله هو هذا صراط مستقيمه أي : طريت من طرف اللدين مستو.
 وَاشُهـَ



保

 الزجاج (V): هأحسس" في اللغة : علم ووجد ورأى .
 أنصاري إلى اللهج وnالأنصارها : جمع نصير، مثل شريف وأشراف :
(9) ومعنى قوله وإلى الله ألي : مع اله










 ص ^\&، والنسان / الالا


 الذين خلصوا في التصديق بهم ونصرتهم ومنه قوله اله (1) . . . . وحواري الزبير بن العوام

 السلام ووناكتبنا مع الشاهدين) مع الذيا الذين شُهدوا للأنباء بالصدق، أي : أثبت أسماءنا مع أسمائهم لنفوز بمئل ما فازوا به من الدرجة والكرامة.
قوله واومكـــرواهِ قال ابن عبـــاس (4) : إن عامة بني إسرائيل كفروا بعيـى وهموا بقتله، فذلك مكرهم به، حيث أرادوا أن يقتلوه اغتيالا . وقوله (") ؤومكر الشَا قال المفسرون :(1)مككر اللّ بهم بإلقاء شبه عيسى على من دل عليه فجعله الله في صورة
عيسى فأخذ وصلب(n)(1) (1)


شيبّا وهذا قول الحسن والكلبي وابن جريج(10) .
( (I) (I)








 (11) (II)







سورة آل ممران/ الآبات: or
وقال ابن عباس في رواية عطاء(): هذا مقدم ومؤخر، يريد إني رافعك إلثي ومتوفيك بُعد أن أهبطكك إلى الأر حتى نكون فيها وتتزوج ويولد للك حتى بتموت.
 ومتوفيك بعد إنزالي إياك إلى الدنياء (1)
 غومطهرك من الذين كفرواه أي: محخرجك من بينهم لأن كونه في جملتهم التنجيس له بهم • غورجاعل الذين اتبعول فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة| قال قتادة والربيع والكلبي ومقُاتل (\&) : هم

 ثم رجع عن الغيبة إلى الخطاب فقال هوثم الليَّ مرجعكم فأحكم بينكم فيما كتتم فيه:تختلفونهِ من الدين ||امر عيسى . ثـم بيّن ذلك الحكـم فقال :

 (l) يحب الظظالمين

 وقوله (IT)

إليه، وأنت أمي لا تقرأ.
وقوله (「) بمعنى المحكم، أي : الممنوع من الباطلر .
 عن قتادة.
( ( ) (Y) ساتطة م (Y)


. (II)


- (



$$
\begin{aligned}
& \text { والمـتكل 171/1 } \\
& \text { (0) في (د): أي ما لهم } \\
& \text { (1) في (د) : قوله }
\end{aligned}
$$

を $\qquad$ سورة آل عمران/ الآبات: هه ـ سا





قوله تعالى : \$إن مثل عيسى عند الشا . .
أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد التميمي أخبرنا أبو الشيخ الحافظ حدئنا عبد الرحمن بن محمد الرازي حدثنا
 عليهما الإسلام فقال أحدهما: إنا قد أسلمنا قبلك، نقال : كذبتما، إنه يمنعكم من الإسلام ثالاثة : عبادتكم الصليب،
 والمعنى : أن قياس خلتق عيسى من غير ذَكَر كقياس خلق آدم . ومعنى : (لاعند الشَه : أي : في الخلق والإنشاء.

بمعنى : فكان وهذا مما أريد بمثال المستقبل فيه الماضي كقوله ولأتلوا الشياطينج (ع)
وقوله(0) هالحق من ربك الذي أنباتك به من قصة عيسى الحق، فحذف لتقدم ذكره.



النساءي(9)
(ا) مبارك بن حسـان السلمي أبو يونس - ويقال البو عبد الله ـ البصري ثم المكي روى عن عطاء بن ابي رباح والحسن ونافع مولى ابن عمر

التهذيب • / / TV _ Y).
 . ( ( $)$






(4) (4) فورة الططلاق الاية الاولى.



وا⿴囗الامتراء، الشك، والممتري ：الشاكُ يقال للشك：المرية．




ومعنى „المباهلةه：الدعاء على الظالم من الفريقين ．


 تبتهلو！فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصنراني إلي يوم القيامة． ：نم قبلوا الجزية وانصرفوا فقال رسولن الهّ（v）
 عليهم نارآ، ولاستـأصل اله نجران وأهله（＾）حتى الطير على ألشُجر ولما حال الحول على النصارى حتي هلنكواي｜（4）：
＇أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد الزعفراني، حدئنا إبرُاهيم بن محمد بن يحيى حـيّنا مـجمـد بن إسحاق
(1) سورة آل عمران / 89.
（Y）الحسن（Y）


> والنهاية ^/ זץ _ ¢ ؟).


 （rvo
 （1）في（د）：أرى．
．鹫（V）





\& 0 $\qquad$ سورة آل عمران// الآبات: 9 ـ ـ سT

الثقفي، حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل(")، عن بكير بن مسمار(')، عن عامر بن سعـد بن أبي وقاص() عن البيه( () قال :




أراد : إخوانكم من المؤمنين.



في قوله (نبتهل) أي : نجتهد في الدعاء وقال في رواية عطاء: ندع الها باللعنة على الكاذبين (!)
 و والقصص) : مصلر ، من قولك تص فلان الحديث يقصّه قصا وقصعيا.
(1) حاتم بن إسماعيل المدني أبو إسماعيل الحارئي مال النسائي : ليس به بأس وتال ابن سعبد: كان ثنة ماموناً كثير الحديث توفي سنة 7111 هـ.






 (كتاب الجمع (10V/1).





ومسلم في صصيحه ـ كتاب الفضائل - باب في فضهائل علي بن أبي طالب (Y/



 (IY) في ( 1 (
 (


 (17) في (د) أوحبنا.
هالالقصص الحق | : القرآن الصادق فيما أخبر به.

هأوما من إله إلا الشاج نفي لجميع ما (1) إدعى المشُركون أنهم آلهة، أي أن عيسى ليس بإله كما 'زعموا.

 فيجازيه على ذلك.








والمعنى : إلى كلمة عادلة مستقيمة مستوية، إذا أتيناها نحن وأنتم كنا على السواء والا ستقامة:



(1) (1) ني غير (ا) من ادعى



(0)
(1) ا(1) انظر البحر (1)
(V) (V) انظر الزجاج (V) (V) (V)
(1) (1) في (د): الهُ تعالى


 (9) في غير (أ) تتخذوه.

هضفإن تولواه أعرضوا عن الإجابة فخالفوهم أنتم إنكارا عليهم وذنقولوا (')'أمهدوا بأنا مسلمونه أي : مقرون بالتوحيد منقادون لما أتتنا به الأنبياء.

قوله تعالى : ()
 إلا نصرانياً فنزلت هذه الأية.

وقوله (1) هوما أنزلت التوراة والإنجيل [إلا من بعدهِ يريد : ان اليهودية حدثت بعد نزول التوراة، والنصرانية
 اليهود والنصارى.
(9) واختلفوا في اشتقاق (التوراةه) ووزنها من الفعل

فقال الفراء(•): هي في الأصل تورية(II) على وزن تفعلة، فصارت(r) اللياء ألفا لتُحركها وانفتاح ما قبلها. وتال الخليل(r): وزنها فوعلة، وأصلها وورية، ولكن الواو الأولى تلبت تاء كا قالوا: تولج، وهو فوعـل ولجت، وقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت(18) توربة(10) وكتبت بالياء على أصل الكلمهة . وأما اشتقاقها: فحكى ابن الأنبارب(11) عن الفراء، قال: التوراة معناها الضياء والنور من قول العرب: وري' الزند(V) يرى ويورى إذا أظهر النار، فالتوراة سميت لظهور الحق بها(1)").
(1)
(Y) في ( 1 (




 (1) في (د) : توله.

(^)

 وعزاه إلى الكوفينين

$$
\text { ( } 1 \text { (د) في : نصـار. }
$$

(11) في (د): توراة.




$$
\begin{aligned}
& \text { (17) (17) (هـ) : ابن الأعرابي . } \\
& \text { (IV) ( } \\
& \text { (18) في (هـ) : نصارة. } \\
& \text { (10) في (جـ، د): توراة. }
\end{aligned}
$$

سورة:آل عمرإن/ الآيات: ع؟

وتصريح


 عيسى هإنججِلً" لأن الله تعالى أظهره للنأس بعد طموس الحت ودروسه .


وقوله(") "أفلا تمقلون أل| أي : فساد هذه الدعوى إذ العقل يزجر عن الإقامة على دعوى بغير" خجة .

 تعحاجون فيما ليس لكم به علم .
*ـم بين حال إبراهيم فقال:


 وملته وهذا النبي
(1) انظر الزاهر







(عمدة القوي والضعيف ص ه ) .
(IY) انظر تفسير الاية (IY)

(II) (د) في : (د) : قالل
(10) في ( 10 ( ) : محمدآ عليه السلام.


قال الزجاج(") : أي فهم الذين ينبغي أن يقولوا: إنا على دين إبراهيم. واوانه ولي" المؤمنينه أي: ناصرهم
ومعينهم













بالباطل|(4).

 اححرى أن ينتلب أصحابه عن دينهم ويشكوا فيه إذا فلتم: نظرنا في كبنا فوجدنا محمدآ كلس بذلك (1(1)الذي وعدنا .$^{(17)_{4}}$
(1) انظر الزجاج


(r)
(9) ساتطة من (جـ، هـ).


(0) في (د) : نوله تعالى .
(1) (1) في (د) : بعني بالفرآن


 الوسبط في تفسير القرآن المجبد/ج
v\& 74 : سورة آلّ عمران// الآيات


(1) (1) وجه النهار أول النها

دينكم.

إلا لمن تبع دينكم اليهودية وقام بشرائعكم
وقوله( (1)

 أحد ميل ما أوتيتمج من العلم والحكمة والكتاب والحجة والمن والسلوى والفضائل والكرامات .


 يشاءج يعني: هذه الأمة .

وقال ابن جريج('V) : بالقرآن والإسلام م:

قال عطاء: يريد اختصلك وتفضل عليك وعلى أمتك بلدينه ورحمته.









(IY) في (د) : قوله.
 (18)






竍
 يَعْلَوُونِ

 الاية عن اختلاف أحوال أمل الكتـاب في الأمانة والخيانة ليكرن المؤونـون على بصيرة في تركا الركون إليهم لاستهالالهم أموال المسلمين(r)
وقال ابن عباس في روالية الضحاك(2): أودع رجل عند عبد الهّ بن سلام ألفا ومائتي أوقية من ذمب فأداه إلبه


 ومججاهد(1)


> واظب(12) على مطالبة أمر قام به وإن لم يكن ثم تيامٌ .
(1) ني (د): قوله، وني (هـ): وقوله.



(0) في (



 (El) ، Y.O/l


(" (1) في (هـ) : بالإلحاح والتقاضي .

rva/
val vo :سورة آل عمران/ الآيات
 أنكر وذهـب به.

وقوله(Y) ولك
عندنا فيما أصبنا من أموال العربِ سبيل؛ لأنهم مشركون. والمراد بـ „الأميين|" ها هنا : العربِ(r)"
ثـم كذبهم الله تعالى فيما قالوا، فقال الله تعالى (\&):


وقوله


قوله عز وجـــل (!) ضيعة فهم المدعى(1") عليه أن يحلف، فنزلت الآية فنكل المدعى(1") عليه عن اليمين، وآثر للمدعي عقه. أخبرنا أبو بكر أححمل بن الحسن الـحيري، أخبرنا حاجب بن أحمد، حدثنا عحمد بن خماد الأبيوردي، حدثنا بو


غضبانه .





(^) في (جـ، هـ):(بلى من أوفى) رداً .
(4) في (د) : وايثقاً .
(0) في (ح) في (د) : فقال (ويقولونون . . . ) .


(11) (1) في (أ، هـ) : الملدعا عليه.
. (V)
( أبو معاوية : الحانظ الثبت محدث الكوفة فححمد بن شحازم الكوفي الضرير ولد سنة (Y)


(1) (أ) في (أ، حـ) : امرء.


(17) في (هـ): إلى رمول الل
$\qquad$ سورة آل ممران/ الآيات: vV_ vo بمالي، فأنزل الله تعالى (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم تمناً قليلاً . .) الآية رواه البخاري عن عبدان عن أبي



 يزكيهم \$ الا أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي(")، أخبرنـا محمد بن عيسى بن عمـرويـه (V)، ، حـدثنا إبـراهيمبم بن محمد بن سفيان(^)، حدثنا مسلم، حدثنا ابن أبي عمر()، حدثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد(٪) أنه سمع شقيق بن سلمة يقول: سمعت ابن(11) مسعود يقول:

(Y) (Y) محمد بن عبد الله بن نمير الهمذاني أبو عبد الرحمن الكوفي الحافظ: قال العجلي وأبو حاتم والنسائي : ثقة زاد أبـو حاتم يحتـج

 من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار (19/19). كلامما من حديث عبد الله بن مسعود.



$$
\begin{align*}
& \text {.orq_ora } \\
& \text { في (د) : لا خلاق لهم في الأخرة. }  \tag{£}\\
& \text { في (د): أي لا. } \tag{0}
\end{align*}
$$

(1) محمد بن إبراهمبم الفارسي البلخي أبو بكر، حدث بنيسابور عن ابي عمرو بن.مطر ومحمد بن الحسن السراج والطببة، روي عنه أبو بكر البيهتي

 سفيان الفقيه وكان شبخآ ورعا زاهدأ وكان نوري المذهن رين روى عنه الحاكم أبو عبد اله وأبو الحسبن عبد النفار الفارسي توفي سنة ת״ץ هـ وهو ابن ثـمانين سنة.





 البخاري ومسلم. (الجمع (VA/). (II) في (د، هـ):عبد الله بن مسعود. (IY) في (I) : أتى اله .
vv.vo :سورة آل عمران/ الآبات
 آخر الآية (1)




كنا عند رسول الله فقال : (امن اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب له النار، وحرم غليه الجنة)، فا فل رجل : يا رسول، وإن كان شيئّاً يسيرأ؟ قالل: "اوإن كان قضيباّ من أراك"!.

ثمناً قليلاً . .
رواه مسلم عن علي بن حجر، عن إبسماعيل بن جعفر(1) ، عن العلاء() ") .


(Y)

 ( ) ( ${ }^{\text {( }}$ (


$$
\begin{align*}
& \text { ني (د) قال حدثنا. } \tag{0}
\end{align*}
$$


الجمع / / / / .
(V)





$$
\text { وغيرهم توفي سنة 9 } 9 \text { هـ. }
$$



روى عنه عبد اللُ بن كعب بـن مالك. (كتأب الجمع EV//).




 رسول الش قال: المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذبه" رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن غندر، عن شعبة (V)

## 




 (ir) (ir) هوما هو من الكتاب
(1) عبد اله بن أحمد بن محمل بن حنبل بن هلال بن أسد النيبياني أبو عبد الرحمن البغدادي قال الخطيب والنسائي : ثقة، زاد الخطبب:


 . 1 (YOO


 مروان على الكونة.

(1) (1) في (هـ) : من هم يا رسول الشا



> (اللـسان / سبل).

(9) في (ه) (ه) : يعني اليهود.

(

مجاهد وقتادة والربيع بن أنس وغيرهم الـي
(11) (1) في (

A.frva: سورة آل عمران// الآيتان




 فغضبوا وتالوا يا محمد: والله ما تريد إلا ألن نتخدك ربآ، فأنزل الله عز وجل (r) هذه الآية(ب)"
 الله أن يتخذوه ربآ من دون الله .

(0) (ملناس كونوا عبادآ لي من دون الهُ
 جبير (Y) تفهاء علماء حكماء.

قال سيبويه(A): زادوا ألفا ونونآ في هألرباني" إذا أرادوا تخصيصباً بعلم الرب كما قالوا شعراني ولحياني .
 الرب.
 الرباني! : من الرب الذي هو بمعنى التُربية.
(1) في (ج-، د، هـ هـ) : كيل
(Y)

 للـيوطي ص هـ ها

(0) ( إضانة للبيان.


آ Y / Y



 EV/r عن ابن زيد.

وقوله(1) (\$بما كتتم تعلمون الكتاب) أي : بكـونكم عالمين بالكتاب ووبما كنتم تدرسونه وبما كنتم دارسين
للكتابب .

 والصواب، حتى تستحقوا هذه الصفة وتكونوا معلمين.



 وقال قوم من الكفار : إن الملائكة أربابنا يقال لهم (r) : الصا : الصابئون.
وقوله وأئأمركم بالكفر استفهام معناه الإنكار، أي : لا يفعل ذلك ؤبعد إذأنتم مسلمونا أي : بعد إسلامكم .




 وترأ الباقون بضم التاء ونتح العين وكسـر اللام المــددة وحجتهم: أنها أبلغ في الملح لأن المعلم لا بكون معلماً حتى يكون عالمّاً، وما روي عن مجاهد : وما علّموه حتى علِّموه.
 خالويد Y (1) ) .
(1) سورة الأعراف / 179 179.
(1) في (د) : قوله .

قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بالنصب وحجتهم أنها نسق على تول (ما كان لبسر أن يؤنيه) . (ثم يقول للناس) . . (ولا أن يأمركم) . وقر؟ الباقون بالرفع على الامتئناف.



$$
\begin{aligned}
& \text { (4) (4) ني (ه):ولا بالمركم. } \\
& \text { (1‘(1) (1) ني جميع النـيخ : وما كان. تحريف. } \\
& \text { (11) في (د):أن يؤتيه الش }
\end{aligned}
$$



 بعضهم بعضاً، وأن يبلغوا كتاب الله ورّسالاته إلى عباده، فبلغت الأنبياء وأخذوا مواثيق أهل الكّباب في كتابهم||


 والحكمة، أي : لأنهم الأفاضنل وأصحاب الكتب والشرائع

وتوله"(1) ؤثم جاءكم

والأقاصيص.
قوله



 الخارجون عن العهد والإيمان .
 ( ( )





(11) في (د) : قبلث.
(0) في (د) : وهو متعلق.









$$
\begin{aligned}
& \text { (17) انظر فتح القدير (17 }
\end{aligned}
$$


\&09 $\qquad$ سورة آل عمران/ الآيتان: \&A0،

(1) الله وهو ما جاء به مححمد
 وهوله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهآ هِ قال ابن عباس في رواية مجاهد (0): يعني عند أخخذ الميثاق وهو
 ينفعه ذلك.
وقال عطاء عن ابن عباس (9) : يريد بـ (أهمل السماوات والأرضه؛ : الملائكة والمهاجرين والأنصار وعبد القيس
طوعاً، وسائر الناس أسلموا كرهأ، خوناً من السيف.
 إليه، فيجازيهم على تركهم دينه.



قوله (IV ${ }^{\text {(IV }}$
 عليهم لا نفرق بين جميعهم في الإيمان بهم، كما فعنت اليهود والنصارى.

(1)





. IVY / / المورة الأعراف المري (V)

( ( ) في (د) فنفعه إيمانه.

تال ابن كثير: لاوفبه غرابةه، والفراء /YY / .
(I䛠)
(l') في (د) : وعيداً.

(أ) (IY)

وصار إلى عذابه وخسر الحـور العين، وفّال الزجاج (1): يعني خسر عمله، حيث لم يجاز به الجنة والثواب.


 نَّحِيهُ

 والمعجزات كفروا بغياً وحسدآ.

ومعنى

 بعد البينات.
 أن يريد: ما أتى به النبي

 النسابوري با




 (1) في (د) : لأنهم استحقوا. (V) ساتطة من (
(£ سورة التوبة / v.

(9) في (د) قوله: (والش لا ميد القوم . .) .

(11) في (د): عهد.

وقوله هإلا الذين تــابوا من بعد ذلـكه قــــال ابن عبـاس: راجعوا (") الإيمـان بالله والتصديق بنبيه (!)
 أفسلدوه من تغريرهـم من تبعهم ممن لا علم عنده .
غوفإن الله غفود رحيمه أعلم الله تعالى أن من سعة رحمته وتفضله أن يغفر لمن اجترأ(t) عليه هذا الاجتراء، وذلك أن (o) اللني فعلوا لا غاية وراءه في الكفر وهو أنهم كفروا بعد تبين الحق لهم .



 وثم ازدادوا كفرا'| بالإقامة على كفرهم حتى هلكوا عليه.
 بمحمد والقرآن. .

 ما يملأْ٪")، يقال ملء القدح. وانتصب. به إلى الله ما ينفعه ذلك مع كفره ولو افتدى(r) من العذاب بملء الأرض ذهبا لم يقبل منه. أخبرنا عبد القاهر بن طاهر، أخبرنا إبراهيم بن أحمد بن رجاء، أخبرنا أبو الطيب محمد بن القاسم بن جعفر

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) في (د) : وذلك لأن. }
\end{aligned}
$$



 وأسباب النزول للواحدي \& ^A.



مورة آل عمراذ/ الآبة:
 سعيد (") عن قتادة، حدثنا أنس بن مالك قال :



رواه مسلم عن القواريري(^)، عن معاذ بن هشام(4) عن أبيه(•) عن قتادة(11)














(1) في (د) : نقد.



(مير الأعلام 11



سنة .




 (I)


روت(1) الخير . وقال مسروت وعمرو بن ميمون (') : ¢البرج : الجنة (')
 الحسن (0): كل شيء أنفقه المسلم من ماله ويبتغي به وجه الله فإنه من الذي عنى (7) الله سبحانه بـقوهه وحتى تنفقوا

مما تحبون女 حتى الثمرة.
أخبرنا أبو نصر أحمد بن إبراهيم المزكيى، أخبرنا عبيد الله بن محمـد الزاهــد أخبرنـا عبد الله بن محمـد بن






 هـ عـ

(r)


(1) ني (د) : أعني .
(0) انظر غرائب النيسابوري ₹/₹



 .


(II)
ومسلم توفي سنة 14^1 هـ. (الجمع / / TY ـ بT).
 ومسند أحمد $1110 / r$ ، 1 ( 1 عن أنس



 أبو حذيفة موسى بن مسعود وغيره، توفي قريباً من سنة •17 هـ. (أ) (أ) عن أبي نجيح وهو: عبد اله بن أبي نجيح المكي صاحب التفسير أخذ عنمجاهد وعطاء وهو من الأيمة الثقات فال ابن = (V)

سورة آل عمران/ الآيات: ar ar
كتب عمر بن الخطاب إلى أبي مؤسى الأشعري أن يبتاع له جارية من سبي جلولا (') - ويوم ججلولا فتحت مبـ
 (1) تحبون)
|









 لتعرفوا أن هذا التحريم إنما كان من جهة(•1) يعقوب ولم يكن في زمن إبراهيمولا نوح تدعون.
=



.


(0) في (هـ) : نقال رسول الهِ (0)

(V) في (ا) (ا) لأن
(^) في (د) : ليحرمـن اله الحب الحب.

 (" (1) في (هـ) : حجة يعقوب ولم يكن في زمان .

فلما بُبتت عليهم الُحجه بكتابهم قال الله تعالىى :

 قوله ${ }^{\text {¢ }}$ في ملته فمن اتبع ملة إبراهيمـ فقد اتبع ملة محمد عليه السلام (Y) قوله عز وجــــل (r)



> وهذا قول مجاهد، قال (9) : خلق الله هذا البيت قبل أن يخلق شـيء من الأرض بالفي سنة. وقال ابن عباس (•1" هو أول بيت، بناه آدم في الأرض (1")، وقال علي رضي اللّ عنه( (Y) هو أول بيت مبارك وهدى وضع للناس .






 (انظر الضـعفاه الكبير (YEV/Y)

(r) في (حـ): القشيري، وفي غبر (د) أبو الحسن، سبت.
(11) في (د): على الأرض.




مامون توفي سنة Y Y هـ. (تاريخ بغداد Y- Y - -
(إبراهيم بن يزيد بن شُريك التيهي - تيم الرباب - أبو أسماء الكوفي كالذ عابدآ سمع إباه والهارث بن سويد وعنه الأعمش ويونس بن
عبيد توفي سنة Y9 هـ وتيل سنة ع9 هـ (كتاب الجمع 1/19 ).
 روى له البخاري ومسلم (الجمع (OV\&/Y).
(19) في (مـ) : عن أبي زيد.

 المبنجد الأقصى، قال: قلت: كم بينهما؟ قالل: أربعون سنة، "ثم الأرض لـك (") مسنجلد، فهــل أينما أدركترك الصلاة|| .
رواه مسلم عن أبي كريب عن أبيّ معاوية (') .

أخبرنا أبو بكر التميمي، أخبرنا أبو الشيخ الحانظ حدثنا أبو يحيىى الرازي، حدثنا سنهل بن عثمانن، حدثنا الأحوص، عن سماكُ عن خالد بن عرعرة(())، عن علي رضي الله عنه قالل :
 البركة والهدى ومقام إيراهيم ومن دخله كانـ آمنا
 ولازب (A)

وقال أبو مالك وإبراهيم: بكة: موضع البيت، ومكة: القرية (9)


(1) (1)
(Y) في (د) : لك الأرض.


 جِ •18).


(1) ساتطة من (
(V) في (د) : وأبدلت، وفي (هـ) : وأبدل.
(^) ذكره الراغب في المفردات /بكة.

 ومعناهما واحلد.



 وتال المفسرون(ع): الآيات التي فيها: أمن الخائف، وامتناع الطير من العلوٌ عليه، واستشففاء المريض به،

وقال زيد بن أسلم: الآيات البينات: مقام إبراهيم، ومن دخله كـان آمنا وهـذا اختيار الـزجاج، لأنـه قال:

 عطف الل تعالى من قلوب العرب في الجاهلية على من لاذ بالحرم حتى يؤمنوه آية بينة(9) . يدل على هذا قول قتادة في قوله \$ومن دخله كان عامناج قال(1)": كان ذلك في الجاهلية، فأما اليوم: إن مرق(r) فيه أحد قطع، ولو قتل (r) فيه فتل فيل في
وقوله(1) هووله على الناس حج البيتي وقرىء (حج البيت) بالكسر(10)، والمفتوح مصلر، وهو لغة أهـل الحجاز والمكسور : اسم للعمل، قال سيبويه(17): ويجوز أن بكون مصلريآ كالعلم والذكر .
 ورلل على من استطلع من الناس حج البيت.
(Y) انظر تفسير مجاهد Y ( ( ( ) في ( (

(0) في (جـ، هـ) : : لمن انتهك حرمة

(V) سورة إبراهبم / (V)
( ( 1 في ( 1 ( ) : إجبار .


 (IY) فب (د) (IV) هـ : فإن سرق.

(
(10) (10) قرأ حمزة والكسائي وحفصى ـ بكــر الحاء ـ والباتون بالفتح، وهما لغتان لأهل الحجاز وبني أسد والكــر لغة أهل نجد، وقيل: إن
الفتع مصدر، والكــر اسم .


(IV) (IV)

(19) في (ح) : والمُنى.
qv/ar سورة آل عمرابة/ الآيات:
 الراحلة وجب عليه الحج إذا ملك الزاد(r) والرانلة النـ
وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد، ومذهب الشافعي وأحمد وإسحاق"(r):





 عمر فسمعته يقول:
اهال رجل رسول الله أنضل
 (Y)



بعدها.

(8) في (د) : سعيد سبق .


(Y) الحديث: رواه مسلم في الصحيح ـ كتاب الإيمان ـ باب تول النبي















 أن رسول اله يفد إلي في كل خمسة أعوام عامآ لمحروم)،(o)
 علي بن خشرم()، حدثنا عيسى بن يونس (^) حدثنا عثمان بن عطاء(9)، عن أبيه( (1) عن ابن مسعود: = وني رواية عن أبي بكر أن رسولن اله








 في (أ) : أن الها تعالى . (0) الحليث: رواه ابن الجوزب ني العلل المتنامية تال ورلا يصح والعلاء بن المسبب كير الغلط، فال الدارتطني: وتد رواه عبد الرزاق









(1) فِ (د) : 'بو علي بن موسى، سبن.
(V) علي بن خشرم بن عبد الرحمن بن عطاه أبو الحسسن المروزي ثال النسائي وغيره: نقة وذكره ابن حبان في الثقات توني سنة YOV هـ. (تهنيب التهذيب (VIV/V -riT)
(A) عيسى بن يونس ابن الإمام أبي إسحان السيـي الكوني رأى جده وسمع أباه وهشام بن عروة والأعمض وغيرهم وعنه حماد بن سلمة

. (YA) - rva/
(9) عثمان بن عطاء بن أي سليم الخراساني أبر مسعود يروي عن أبيه وغيره وعنه ابنه محمد وابن شُعبب وضمرة وابن وهب، ضسغن مسلم



عن النبي

 ابن جريح ثال:


 البيت) وليس ذلك في بيت المقدس (o)
 لين بواجب عليه، وهذا قول جماعة من المفسرين المان


(1) في (هـ) لم يمبل الشه له يوم القبامة عملً.












> والبحر r/o عن مجاهد. .
(1) في (ح) : ترله فمن كفر . .


والطبري EV/V عز عطاء والحسن وابن عاباسن وغيرهم والوجيز للواحـي

كير :

\&V1 $\qquad$
园

 أنزل الله على محمد عليه اللسلام وما أوتي من المعجزات والعلامات التي تدل على صدقه.
 وبخهم على كفرهـم وأخبر أنه لا ينفعهم الاستمرار به لأنه شهيد على أعمالهمم.
 صفته ليست في كتابهمم، ولا تقدمت البششارة عندهم .
 شهداء بما في التوراة أن دين اللّ الذي لا يقبل غيره هو الإسلام .
躬



 الكتاب. . . جا الأية.
قال عكرمة(A): كان بين هذين الحيين من الأوس والخزرج قتال في الجاهلية، فلما جاء الإسلام اصطلحوا

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في (هـ) : توله تعالى وني (حـ) : قوله (يا أمل . . ). }
\end{aligned}
$$


 (Y) (
 بَ
والوجيز للواحدي 111/1.

سورة آلك عمران/: الآيات: 1.1.140

 تهتدون|

فجاء النبيكِّ يستمعون، فلما فرغ ألثقوا السلاح وعانق يعضهم بعضا، وجثوا يبكون.



 يعصى، ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفز(').'. وقال الكلبي عن أبن عباس (1"): لما نزلت هذه الآية شق على المسلمين مشقَة شديلةّ ولم يطيقوا ذلك.

 وعبادته الا ما استطاعوا فنسخت هذه الآية ما قبلها(18) (1) .


(ح) ما بين المعقوفتين نساتط من (V) (V)
(9) (9) في (أ): فقال: الآية.

(Y)








$$
\begin{aligned}
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

(IT)

 عنهم.




استطعتم|


 وعليك بذكر اللّ وتلاوة كتابه فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء (1) واخزن لسانك إلا من خير، فإنكا بالك بذلك
تغلب الثيطانه, (V).

> قوله(A) وولا تموتن إلا وأنتم مسلمونه مفسر ني سورة البقرة(9) .

 المؤمن إذا اتبع القرآن أمن من العذاب
 ( 1 / / عن ابن مسعود والربيع وتتادة .



(r) العباس بن الحمد بن محمد بن عيسى أبو خبيب القاضي البرني سمع عبد الأعلى بن حماد وعنه أبو بكر الشافعي قال أبو بكر المقرىه:


 الزهراني نوفي سنة IVE هـ (الميزان وـي

 (V)



 (^) في (ج-، هـ): توله .







الله حبلا، لأنه سبب النجاة، كالحبل الذُي يتمسك به للنجاة من بئر ونحوها.
 الزجاج (0) : أي تناصروا على دين الله ولا تفرقوا

غواواذكر وا نعمة الله عليكم
التي تطاولت عشرين وماثة سنة، إلى ألن ألف الله بين قلويهم بالإسلام، فزالت تلك الأحققاد، وصاروا إلخواناً






وَكَتَ

 تَكْفُرونَ


(r) في (د) : ثوله.



 حتى تام الإسلام فاطفا اللة ذلك وألف بينهمبه.


(9) في (د، هـ) : وقوله .





 هم المفلحون| يعني الاامرين بالمعروف والناهين عن المنكر.


 فتوضا (9) وخرج وما كلم أحدآ، ففعد على المنبر فقال :
وأيها الناس إن الله تعالى يقول: مروا بالمعروفس وانهواعن المنكر، من قبل أن تدعوني فلا أجيبكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا أنصركم|)(1) .
 بعد ما جاعهم البيناتج يعني : صاروا فرقآ مختلفين وكتابهم واحد .
 وجوه قريظة والنضير الذين كذبوابمحمد عليه السلام(1)" وقال في رواية سعيد بن جبير(!): تبيض وجوه أهل السنة
(1) انظر الدر (1 (1)




 (1) إضافة من كتب التراجمم.


مستور (تهذيب التهذيب V9/^ تقريب التهذيب Vo/Y).
(V) عاصم بن عمر بن عثمان أحد المجاهيل روى عن عروة عن عائشة حديث المروا بالمعرون وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فـلا بستجاب لكمه، . (تهذيب التهذيب (V) (^) سبف. وفي (هـ) : عن عاصم بن عرورة.
(4) في (ه) (





(IY) انظر القرطبي (ITV/乏 (IV)
 وابن عمر وأبي سعيد الخلدري .
 (هـم اليهود شهلدوا لمحمد عليه السلام باللنبوة، فلما قذم عليهم كذبوه وكفروا به.
وقال قتادة (\$): هم أهل البدع كلهم .

 عن النبي


 بانها حق غوما اله ير يد ظلماً للعالمين جا فيعاقبهم بلا جرم . قال الزجاج("): أعلم الله تعالى أنه يعذنب من بعذبه باستحقاقه.





(\%) نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضسي الأزدبي البصري ابو عمرو والد علي سمع أباه وغيره وعنه البخاري ومسنلم فال النسائي


 ابنه نصر بن علي . (كتاب الجمع 1 (\%00/).



 (V)






 يَضُرُوكُ



 موضع آخر ؤواذكروا إذ أنم قليله(0)


وتوله(4) (أخرجت اللناسه ثال أبو مريرة(')": خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناتهم حتى
يدخلوا(11)" في دين الإسالمم.

وقال عكرمة ومجاهد(1'): خير الناس (r)" لأنه ملم يؤر أحد بالقتال غير محمد
تدخلرنهم في دينكم.
أخبرنا عبد القاهر بن طاهر (18)، أخبرنا محمد بن بزيد الجـوري (10)، أخبرنا إبراهيم بن شـريك، حـدنا
(1) في (أ): خير أمة أخرجت.

(r)



德 (V)



رقم YTVV ( 1 (
(II) في (I) : حتى يدخلون .

(Ir)
.
(10) في (د) : محمد بن يزيد عن الجوزبي سبق.

سورة آل غمران//الآيات: 11م 11 -


 الثوري، عن موسى الجهني (A)، عن الثنعبي قالٍ:


الجمع (Y/Q/).











والطبراني في الكبير


(سير الأعلام /TV _orv). orv.




 عبد العزيز وهو ضعبف جدآه عن أبي موسمي ، وعن ابن مسعرد پرواه أحمدل وأبو يعلى والبزار والطبراني في الثبلالة ورجالئهم رجا الصحتح غير الحارث بن حصيرة وفد وثقهاه.






$\qquad$


أخبرنا أبو سعيل عبد الرحمن بن الحسن التاجر، أخبرنا أبو يعقوب يـوسف بن أحمد بن يـوسف (1)، حدثنـا
 مسعر (0)، عن علي بن مدركل عن أبي بردة (1)، عن أبيه أنه :
 وذكر عيسى ابن مريم أمة محمد عليه السلام (^) نقال : أخفـ الناس (9) أحلاماً وأثقلهم ميـزانات، فـأما خخــة أحلامهم: فلعنهم البهاثم(") وأما ثقل موازينهم : فذلت(1") السنتهم بكلمة ثقلت على من كان قبلهم، لا إله إلا (ir)
=


 الصيدلاني أبو يعقوب المكي روى عن ابي جععفر العقيلي كتابه في الضعفاء ورواه عنه، وروى عنه أبو عبد الل محمد بن ألحمد



 النسائي : لا بأس بها توفي سنة
(1) في جميع النسخ : عمر بن بشر العبدي، والمثبت من كتب التراجم .

 (تذكرة الحفاظ / (YYY).

 (1) إبو بردة: هو ابن أبي موسى الأشعري الفقيه، قيل اسمه الحارث وقيل عامر قال ابن سعد والعجلي ثقة وتال ابن خراش صهدوت توفي ستة ₹ 1 اهــ
(تهنيب التهنيب (V/IT)





 (9) في (د) : أخف أحلاماً.






وتؤمنون بال山ه .
 الأدبار ه أي : ينهزمون فيجعلون مآخيرهم(گ) مُما يليكم .
وهذا وعد من اللّ تعالى لنبيه (0) والمؤمنين بالنصرة على أهل الككتاب وهزيمتهم عند القتال (9)، فلم يقاتل |لمود
 قوله (أضربت عليهم الذلة) فسرناه في سورة البقرة(A)

 والسبي وباقي الأية تقدم تفسيره في سورة البقرة(•)

F
 ألمَّبَلِحِينَ

=


(1) (1) (1) : مدههم الث (Y)




 ( ( ) رابع تفسير الاية ال 7 من سورة البقرة (1) (1) في (د) : أي بعهد من النا



 (IY) في (د): نم أخبرنا فراقهم.
 وقال السدي (غ): قائمة بطاعة اللة .

نـنحي
أراد : مؤمني أهل الكتاب (\$وهم يسجدون أي : يصلون.
 وتال الزجاج(4) : يأمرون ('1) ${ }^{(1)}$ (اتباع النبي عليه السلام (1") وينهـون عن الإقامة على مشاقته. و中ويسارعون في الخيرات)
(r) كناية وإخبار عن الأمة القائمة .
 خَلِّرَّ



> (0) (\%) في (ح) : أي بيرؤن .
> (7) في (د): أب آناء الليل أي ساعاته.

(V) (V) والنحي: زن السمن، جرة فخار يجعل فيها اللبن ليمخضه (اللسان / نحا وحاشية (أ، هـ).
. (II)



(4) انظر الزجاج (1)


قرأ حمزة والكسـائي وحفص ـ بالياه ـ وحجتهم قوله ـ قبلها - (من أهل الكتكاب. . ) وقرأ الباقون ـ بالتاء ـ وحجتهم ( كتتم خير أمة
تأمرون. . .).

(10) في (ا) جزاؤة.

الوسيط في ثفسير القرآن المجيد/جr/مr

Ir - الـورة آل عمران// الآيانت: 11A
 المؤمن ينفعه ماله في الكفارات والصدقات، وأولاده في الشفاعة، ثم ذكر بطلان نفقاتهم فقال: :



وقوله (0)



(9) والمغنى : ان هؤلاء رجوا فائدة نفْقاتهم، فعادت عليهم بالمضرة، كما رجا أصحاب الزرنع عائدة زروعه نضرتها الريح نأهلكتها.
هِ





قوله(٪) (1) في (خ) : ولا أولاهم لن تغني . . وفي (د): (ولا أولادهم) المعنى : تغني .

(Y) انظر تفسير مجاهد
 (0) في (د) : فئله
 Y 70 /
. انظر الزجاج (V)/




 'الآخر لأن نلك المدانخلة علامة الخلوص: في المحبةه (حائية أ).

والمنافقين وابططانة الرجل، خاصته الذين يستبطنون أمره، وأصله من البطن.
وتوله هومن دونكمه أي : من دون المسلمين ومن غير أهل ملتكم.

والشر .
والمعنى : لا يدعون جهدهم في مضرتكم وفسادتكم. . قال الزجاج (£): أي لا يبقون غاية في إلقائكم فيما يضركم .

الإنسان، ووقوعه فيما لا يستطيع الخخروج منه(V) قال السدي(^): تمنوا ضلالكمب عن دينكم .
وقوله(9) وزقد بدت البغضاء(1) من أفواههمه قد ظهرت عداوتهم بالشتيمة والوقيعـة في المسلمين وإطلاع
 الآياته قال السدي("): " قد بينا آياتهم لتعرفوهم بها \$إن كنتم تعقلونه موقع نفع البيان .
 قيل: ها أنتم النذين تحبونهم غاولا يحبونكم| أي : تريدون لهم الإسلام، وهو خير الأشياء، وهم يريدونكم على الكفر، وهو الهلاك.


وقول(\&) ") وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظه أي : عضوا الأنامل من الغيظ عليكم، ففيـه تقديم

وמالغيظه الاغضاب، يتالل: غاظه(10)، أي : أغضبه(17).
وnالأنامل، أطراف الأصابع، الواحدة("): أنملة. وعض الأصابع واليد من فعل المغضب الذي فاته ما لا يفدر

$$
\begin{aligned}
& \text { (7) في (ج-، د): بمنزلة المصدر. } \\
& \text { (0) في (د) : قوله. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (10) في (د) : غاضه. }
\end{aligned}
$$

|r - اسورة آل فمران//الآيات:
على (1) أن يتداركه أو يرى شيئا يكرهه ولا يقلر أن يغيره.




(N) ${ }^{(\Lambda)}$


ضم
ضاره إذا أضره(1) (1)
وإن الله بما يعملون محيطه أي : عالم به، لا يخفى عليه شيء من ذلك . قال قتادة في هذه الآية: إذا رأوا
 سرهم وأعجبوا به(1) (1)







 ـ بالضم -ه (الللسان / سوأ).


 على الراء فالتقى ساكنان فطرحت اليّاء فصارت اليار يضركم .
 (انغاً) - سورة الفرقان /r (r.



$\qquad$ سورة آل معران/ الآبات: |rq_|r|







قوله تعــــالى (1): ووإذْ غدوت من أهـــلك. . ه الآية، قال المفسرون("): هذا كان يوم آحد، غدا رسول
الل
 همقاعد للقتاله أي : مراكز ومثابتت قال ابن عباس (V): كل رجل لمقعده .

 تعالى(") : أنا أسمع ما يقوله المشيرون، وأعلم ما يضمرون. قال المسور بن مخرمة(1): قلت لعبد الوحمن بن عوف: أي خال، أخبرني عن تصتكم يوم أحد قال: اقرأ (1) في (ج-، هـ): نوله تعالى .

 مسلم - اواحد: جبل بالمدينةا (اللسان / أحد) .
 .1ヶ..

( (£) في (د) : "ُوله (تبوىء المؤمنين مغاعد).

(1) (1) في (ح) : تولـ
 ( ( ) في (د) : الصـرابية.
 وتادة والحصين بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ والسـلـي . (1 (1)


| 4 ـ IF1 : سورة آل فْران/ الآيات

(1) الغم أمنة)




قوله تعــــالى : (\%)
وقوله تعالى (1):
أخبرنا أبو سعد النضروي، أخبرنا أبو بكز القطيعي، أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، خدلثنا أبين، حذثا يحيىى، غن شعبة حدثئي أبو إسحاقِ عن حارئه(V) قال : سمعت علياً يقول :

لم بكن فارسناً يوم بدر غير المقداذ (^)

 الله، المقدادُ بن الأسود.
 . 2 .


(الأعلام ع/AN| ـ والعبر / / ا ).



( ) في (ح) : وقوله، وني (د) : توله .






والبداية والنهاية
 قال: ولا ينافي وجود غيره، كالزبير ومرئد .



أخبرنا أمد، أخبرنا عبيد الله، أخبرنا المنيعي ، حدنـا وهب بن بقية(1) أخبرنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن
 بدر - قال:

> كان يوم بدر الاثنين صببحة سبعة عشر (1) من رمضان(1).

أخبرنا أبو منصور البغدادي، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن الحسن السراج حدئنا محمد بن عبد اللي الحضرمي،
 مِقسـم(••)، عن ابن عباس قال :
كان عدد أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلًا .






 .(Tv9
(0) عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك أبو عبد اله العنزي - عتز وائل ـ من حلفاء آل عمر بن الخطاب العدوي من الــابـيتين الأولين أسلم قبل


الالألام

 (roz
والذي ورد ني نسخ موهب بن بية، خالد بن عبد الش، ، عمرو بن يحيى عن عمرو بن عامر عن عامر بن عبد الشَ عن عامر بن ربيعة مع اختلاف بين النسخ .

ابن أبي شية ع ror/ _ _ _ .
( ( ) سلمة بن الفضل الأبرش تاضي الرِي وراوي المغازي عن ابن إسحاق يكنى أبا عبد الله ضعفه ابن رامهيه وتال البخاري: في حديثه

(9) إسحاق بن راشد الجزري ابو سلبمان الحراني ـ وتيل الرقي ـ مرلى بني أمية وتيل مولى عمر - روى عن الزمري وميمون بي بن مهران وعدة

 (1•) كثير بن سليمان أبو الحسن البجلي الأحسي يعد ني الكوفيين سمع علي بن أبي طـلب وزيد بن أرتم وحضر بع علي الحرب
بالنهروان .
(تاريخ بغداد
 قوله (إذ تقول للمـــــؤمنبن ألن يكفيكــــم أن يمدكم ربكم . . .
 الأية.
 ومحخالفة نبيه(1) \$ويأتوكم من فورهم هذا) .
 قال ابن عباس وقتادة والربيع(A): من وجههمه، وقال مجاهل(4): من غضبهم.








> في (د) : توله.




(£) في (د): قولوا.
(0) في (د): العدوا.
(1)





. 00 / / (1) (1)
(10) سورة الطور / (10)

(17) في (ح): مسومين: يزد، وني (د) مسومين : أي يزيد:
(1") (1) في (1) : قوله . . YV/ سورة لقمان (II)
(IY)
(IY) في (IY) : قوله .

ومن فتح الواو من (المسومين" فمعناه: معلمين، قد سوموا، فهم مسومون ووا/السومةه العلامة، ومن كسر الواو:



قال ابن عباس(0): كانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيض، فد أرسلوها في ظهورهم. وقال الحسن(1): مسومين بالصوف في نواصي الخيل وأذنابها. وقال عباد بن عبد الله بن الزبير(): كانت على الزبير يوم بدر عمامةصفراء معتجر|(^)، فنزلت الملائكة عليها(9)
 والتبشير .

ووولتطمئن تلوبكم بهي فلا تجزع من كئرة العدو وتلة عدوكم.
وقوله(') هوَوما النصر إلا من عند الهّه أراد الش أن لا يركن المؤمنون إلى الملائكة، وأعلمهم أنهم وإن خضروا
(1) قرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي - بفتح الواو و وحجتهم (منزلين) - بفتح الزاي مجمعأ عليه إذ كانوا مفعولين ردوا قوله (مسومين) إذ



(Y)
() في (د): تسوموا. . . تسومته .

 فهذا الحديث مرسل، وعن رجل بكتب حديئه ولا بحتج به (INT/V) .



 (V) (د) عباد بن الزبير وهو:

 (1) (1المعجر والعجار: نوب تلفه المرأة على استدارة رأسها، الاعتجار: العمامة دون التلحيه .

(9) في (هـ) : وعليها
 (II) في (ال، جـ، هـ) : إلا بشرى.
(IY) في (د) : قوله.

وقاتلوا، فما النصر (1) إلا من عند اله ليسْعينوا بَ ويتوكلوا عليه.
والإمداد بالملائكة: بشرى لهم، وطمأنينة لقلوبه، لما في البشُّ من الضضعف فأما حقيفة النصر فهو من عند ||
|العزيز الحكيمه|

 سبعون.



قوله تعالى : وليس لك من الأمر سيء. .. ) الآية :



عن وجهه ويقول:
 يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون) (1) .





 |l/ (Q
(V) في (د) : قرله.


$$
\text { العباس الأصم وغيره توفي سنة } 10 \text { ع هـ. (نُنير الأعلام I/IV / \&). }
$$


V4 سنة (شنذرات r/ • 1.7).


تعطيني حقي، على معنى : إلى (r) أن تعطيني وحتى تعطيني) ولما نفى الأمر عن نبيه، ذكر أن جميع الأمر له، فقال :






يزيدون على المال ويؤخرون الأجل، كلما أخر عن أجل إلى غيره زيد زيادة، فال مجاهد(1): يعني ربا الجاهلية.
 ما أمل من الخير .
 عليهم من الربا مما أوجب به النار، وقال الزجاج(T) ات اتقوا أن تحلوا ما حرم الله، فإن من أحل شيئّأ مما حرم الله نهو كافر بالإجماع.



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في (أ، د): واستصـلاحهم والمثبت من (ج-، هـ) والوجيز. } \\
& \text { (r) } \\
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$






$$
\begin{aligned}
& \text { زيد، والرازي و/ه } \\
& \text { (V) (V) ني غير (ل) هو أنهم كانوا. }
\end{aligned}
$$




(11) انظر تفسير ابن عباس ص (1) 07.





 أحد فليسرع الرجوع، يغفر الله له.
وقال في رواية الكلبي(Y): إلى التوبة من الزنا وشرب الخمر. وفي الكلام محذوف على تقدير : وسارعوا اللى (r) موجب مغفرة من ربكم.

 طولها فلا يعدر أحد قدره(V)
 المأوى، وكل جنة منها كعرض السماوات والأرض لو وصل بعضها إلى بعض(•(1) (1)

 يسر الإنسان، وسمى (الغسر|| ضراء لأنه يضر الإنسان.
 كتمه على امتلائه منه.





 VT/Y انظر الدر (V)

(9) في (أ، هـ): درجة العليا.
(1-(1) انظر البحر (1)




والمعنى : الكافين غضبهم عن إمضائه، يردون غيظهم في أجوافهم ويصبرون فلا يظهرون.

 عن سهل بـن معاذ بن أنس الجهني (8) عن أبيه( ${ }^{(0)}$ : :
 (1) في الحور العين، يزوجه منهن أيها شاءه

وقوله (V) هوالعافين عن الناسه قال ابن عباس (^): عن المماليك إذا أذنب واحد منهم ذنبآ عفوآ (9) عنه لما يرجون(") من ثواب الله، وقال زيد بن أسلم ومقاتل(1(1) : أي ممن ظلمهم وأساء إليهم .
 قوله هوالذين إذا فعـــلوا فـاحتئة) قال ابن عباس في رواية عطاء(1): نزلت الآية في نبهان التمار(10) ، أتته (1) سعيد بن عبد الله بن أسعد المعافري المصري من كبار أصحاب مالك تفقه بابن وهب وابن القاسم مات سنة IVT هـ (حسن المحاضرة .(६ะ7/)
(Y) يحبى بن أيوب الغافقي المصري عن بكير بن الأشج ويزيد بن اليم حبيب تالل اللذمبي في العبر: كان كثير العلم فقيه النفس توفي سنة





(0) معاذ بن أنس الجهني الأنصاري نزل مصر روى عن الني



رقم Y• Y (YOI/r).


 كلهم من حديث سهل بن معاذ عن أبيه.
(V)


(IY) في (د) : قوله .
("(ا(أ، فـ فـ، د): يرجوا.





Ir - - سورة آل ممران/ الآبات : سr
 نزلت هذه الآية.

ومعنى (الفاحشةة) ها هنا: الزنا.
 الذي فعل نبهان .


 ما نعلوا| لم يقوموا ولم يدوموا، بل تابوا وأفروا وا واستغفروا.




(1) في (د): فأثا.
(Y) (V)

في (د، هـ) : توله.

(1) (1) (1) هـ هـ) : على الله تعالى .
(V)
ني (د) : ربنا.



داوود. (الميزان ب/09).


(IY) هو أبو رجاء العطاردي بولى أبي بكر الصديق وهو مقلّ خرج له أبو داود والترمذي قال البزار: مجهون، قلت: قد عْرف.
(المصدر السـابق في ترجمة أبي نصيرة).


 و Y Y - Y Y /V

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الفارسي، أخبرنا علي بن أحمد (1) محمد بن عطية، حدئنا الحرث بن أبي
 بحدث عن أسماء ـ أو ابن أسماء ـ من بني فزارة(ا)، قال (قال علي بـن أبي طالب)(0) حدثني أبو بكر - وصدق أبو بكر - قال:
قال رسول اللّ

 ويدل على صحة هذا التأويل ما روي عن أبي ذر عن رسول اله هِ
(1) (1) في (د) حدثنا محمد بن عطية، سبن.
(ا' ابو خالد الأموي الكوفي أحد المنروكين هو عبد العزيز بن أباذ بن محمد بن عبد الهُ بـن سعيد بن العاصي القرشي حدث عن مسعر
 . (TYT/T
(「) في (د) : عن عثمان عن المغيرة، وهو: عثمان بن المغيرة الثقفي أبو المغيرة الكوني قال أحمد وابن معين وأبر حاتم والنـسائي والعجلي
ثقة.
(تهذيب التهذيب 100/V - 107).
(๕) (أمساء بن الحكم الفزاري بروي عن علي بن أبي طالب وغيره وعنه علي بن ربيعة الوالبي قال أبو حاتم وابن حبان: يخطىء. (الأنساب . (ra^/Q
وفال العجلي : كوفي تابعي ثقة. (تاريخ الثقات ص بّا و) .



$$
\text { (7) سورة النساء / • • } 11
$$








(^) في (د، هـ) نرله.
(11) في (د) : تاب عليه.


 (ET/11


ثم ذُكر جزاء إلمستغفرين من الذنبب فقال :







 الماضية المكذبة الكافرة سنن بإمهالي والمتدراجي إياهمه، حتي يبلغ الكتاب فيهم 'اجلي الذّي أجلته في إهلاكها، وبقيت لهم آثار في الدنيا، فيها أعظم الاعتبار.


الجهل (1)
قوله
(v) القتل والجرح

 أيى : لكمم تكون العافية بالنصر والظفر.
قوله(")
أن لا يهن ولا يحزن لثقته بالثه عز وجل(ir (ir ()
:وقوله(1Y)
(0) في غير (أ) فوله.
(7) (V)
(V)

(1) وتمامها ووجنات تبري من تحتها الأنهار خالدين فيها
.
(



(آ) في (جـ، هـ) ::قوله وفي (د) : توله تعالى
 (11) في (جـ، د) : وقوله .

E $4 V$ $\qquad$
 و هالقرح" قرىء بضـم القاف وفتحه(1)، وهما لغتان في غضس السلاح ونحوه مما يجرح الجسد، مثل: الضَعف

والضُعف.
يقول: إن أصابكم جرح يوم أحد نقد أصاب المشركين مثله يوم بدر، وهو قوله (وفقد مس القوم قرح مئلهِ .
 والربيع (0): نصرفها مرة لفرقة ومرة لفرقة .
و پالدولةه: الكرة، يريد: أنه أدال المسلمين من المشركين يوم بلد، وأدال المشركين من المسبلمين يوم أحد.


المسلمين ليميز المؤمن المـخلص ممن يرتد عن الدين إذا أصابته نكبة(1) .
والمعنى : ليقع ما علمه غيباً مشاهدة للناس، وليعلم ذلك كائنآ موجودآ كما علمه غيباً. المجازاة إنما تقع بما يعلمه موجودآ، لا بما علمه غيباً.

المشركين .
وفي هذا إشارة إلى أنه إنما يديل(1)"الكافرين على المؤمنين لما ذكر، لا لأنه يحبهم. وإذا أدال(ا')المؤمنين أدالهم نصرة لهم ومحبة(Ir)منه إياهم .

الناس همححص عنا ذنوبناه: : أذهب ما تعلق بنا من الذنوب(10)
فمعنى قوله \$وليمحص الله الذين عامنوا؛ ليخلصهم من ذنوبهم قال الزجاج(11)معنى الآية: جعل اللد الأيام
(1) قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصـم (تُرح) بضم القاف وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو بالفتح قال الفراء: كأن القرح بالضم : الم الم




(Y) في (
( ) في (د): (نداولها).


( ( )
(V) في (د) : مدترين .
(ir)



 الوسبط في تفسير القرآن المجيد/ج1/مr
 المؤمنين بمحق الكافرين لأن تمحبص هؤلاء هو بإهلاك ذنوبهم، نظير محق الكافرين بإهالكُ أنفسهمم"




 وألمعنى : ولما يعلم اللّ ذلك واقعاً منكم، لأنه يعلمه غيباً.


لا تجمع بينهما، ولا تأكل السمك في ــال شُربك اللبن" (o).
 بدر، ويتمنون يوماً مع رسول اله لـ توله هو من قبل أن تلقوهم) يعني : :من قبل يوم أحد.





 نصب. والقراءة في هذا الحرف على النخبّ.
في (د): شرب اللبن.


(V)



تنظرونه أي : وأنتم بصراء تتأملون الحال في ذلك كيف هي، فلم انهزمتم؟ وهذا محذوف، وهو مراد، لأنه موضع العتاب(1).







 المسلمين : ليت لنا من يأخذ أمانأ من أبي سفيان. وقال ناس من أهل النفاق: : إن كان محمد قد قتل فالحقوا بدينكم الأول، فأنزل اله تعالى هذه الآية(ا)

أعقابكم أي : أتنتلبون (0) على أعقابكم إن مات محمد أو قتل؟
ويقال لكل من عاد إلى ما كان عليه ورجع وراءه : انقلب على عقبيه (1).

باستحقات العقاب(1(1).
 (وأنتم تنظرون) ليعلم أن المراد بالرؤرية النظر) (حاشيهة أ).





لكم او تلحقوا بها .


وانظر مجاز القرآن / / § • ا ومفردات الراغب / قلب، واللسان / تلب.

$$
\begin{aligned}
& \text { () () في () : توله. } \\
& \text { (0) (0) (0) أي : تنقلبون. } \\
& \text { (1) في (جـ، د) : عقبه. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (V) تي (د) (دله ومن بنقلب على عقبه } \\
& \text { ( ( ) } \\
& \text { (9) في (1) (1) : بنغسه. } \\
& \text { (1") في (ج-، هـ) : العذاب. }
\end{aligned}
$$

(وسيجزي الشّ الشاكرين

 بتقدير : وما كانت(T) نفس لتموت إلا بإذن الله قال ابن عباس : يريد بقضائه وتدرّه(V).

والمراد بهذا : الحض على الجهادممن حيث لا يموت أحد فيه إلا بإذن اللّ . قال ابن الأنباري : (^) غاتب اللّ بر
 ولا يتأخر.
وتوله(•) (\$كتابآ مؤجألج أي : كتب اللة ذلك كتابأ إلى أجله في اللوح المحفوظ(1)".








(Y) انظر الدر (Y/r (Y)
(£) انظر الزجاج الأخفئ .




(IT)
(9) في (ه) (ه) : بالحياة الدنيا .
(IV) (ح) (ح) (


(ll) النظر تفسير الطبري (II/V)


 لم يكن لكل منهما.


وقرأ ابن كثير \$وكائن (') بوزن كاعن (') وهما لغتان بمعنى واحد، وأكثر ما جاء في الشـر على هذه اللغة، قال
جرير:
وكائن (") بالأباطح من صديت



جميع المفسرين (9)
 وما فتروا

والآية احتجاج على المنهزمين يوم أحد، وذلك أن صائحآ صاح: قد قتل محمد فـاضطرب أمـر المسلمين واختلفوا فيما بينهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية يعاتبهم على ما كان من 'فعلهم، ويحضهم على الجهاد بسلوكُ طريقة صسابة الأنبياه(18)

قال ابــن الأنبـاري : أي فقد كان واجباَ عليكم أن تقاتلوا على أمر نبيكم لو قتل كما قاتل أمم الأنبياء بعد قتلهم، ،
ولم يرجعوا عن دينهم.

. $11 \varepsilon$
(Y) في (م) : عاعن
(Y) في (د) : وكائن من



(1) في (مـ) : مستندآ.

ويفصد به منسؤه بالصحراء.
(0) في (ج-، هـ) : ونوله
(V)
 لقوله (فما وهنوا) وجه معروف لأنه يستحيل أن يـر يـوصفوا بأنهم لم يهنوا بعدما قتلوا وأن (قاتل) أبلغ في مدح الجميع من معنى (قتل) .


(A) في (حـ) : الواحدة .
 ( rlo /V

(د) (د) (د) : افتروا.


(1 (1) في (د، هـ) : على قتال.

سورة آل ممرانة/ الآيات: 189 ـ ـ


قال الزجاج(() : أي ثبتنا على دين؛ ، وإذا بُبتوا على (ध) دينهم ثبتوا في حربهم.
 في الحرب.
 (1) (9الهُ يحب المحسنين]




 دين آبائكم.
 خابثين(٪)، من المغغرة والجنة.


ثم وعدهم خذلان أغدائهم فقال :

.



(1) (ه) (ه) (ه)





$0 . r$ $\qquad$ سورة آل عمران／الآبات：10Y ـ 100 غسنلقي في قلـــوب الذين كفـــــروا الرعبه قال السدي（1）：لما انصرف أبو سفيان وأصحابه من أحد إلى مكة، هموا بالرجوع لاستئصال المسلمين، فألقى الش في قلوبهم الرعب، فمضوا ولم يرجعوا．

 شيئاً من خلقه فهو كافر ． قرله وأما لم ينزل به سلطانآ أي ：حجة وبرهانآ في قول جميع المفسرين（8）يعني ：الأوثان التي عبلوها مع ．
 يقيم به（1）، وهذا ذم لمكانهم من النار．


 أَلْوَّرْنِينَ


 اَلْ⿳㇒⿻⿱一⿱日一丨一亍


 قوله عز وجل（v）و申ولقد صدقكم الها وعده إذ تحسونهم بإذنه）أي ：تقتلونهم قتلاذ شديدآ كثيرآ．



（7）ذكره ابن منظور（اللهسان／ثرا）．


$$
\begin{aligned}
& \text { ( (\%) في (د، هـ) : ترله. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) في (د) : للنار. }
\end{aligned}
$$


 فذلك قوله \$ولقد صدتكم الهّ وعده إذ نـحسونهم بإذنه| أي : بعلمه وإرادته .

وتراجع المشركون وقتل من المسلمين بُبعون رجلاً ثم هزموا .
 قوته وإنه لفسِّل وفشٌّل(0)
وقوله ولوتنازعتم في الأمر| أي :اختلفتم وكان اختلانهم أن المشركين لما انهزمو! في أول الأمر قال بعر






- (1) انظر مجاز القرآن
 والضصحالُ . (Y) عباس وابن إسحاق واللدر (Y)









> (ovy _ ovo/r / (obكرة الحفاظ).



 ( تهذيب التهذيب (Y|Y - YII/T)

 الدنبا ومنكم من يريد الآخرة)
قوله(r) ؤثم صرفكم عنهم
 قوله (ध) هوليتليكم جا أي : ليختبركم بما جعل عليكم من الدبرة والهزيمة فتبين الصابر من الجازع، والمخلص
 المغفرة .
أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الصوفي، أخبرنا إسماعيل بن نجيلد، أخبرنا محمد بن الحسن بن الخليل، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم (0)، عن أبيه (1)، عن سهل بـن سعد قاعل : جرح رسول اللش
 حصير فأحرقته، حتى إذا صار رمادآ ألزمته الجرح، فاستمسك الدم(•) ."
 الهزيمة(11) .
= .
 (790/V

$$
\begin{align*}
& \text { (Y) في (ج-، هـ): وتوله. } \\
& \text { • (Y) } \\
& \text { (细) في غير (أ) وفوله. } \tag{0}
\end{align*}
$$

عبد العزيز بن أبي حازم ـ واسمه سلمة ـ بن دينار أبو تمام الأسلمي مولامه المدني الماني سمع أباه ويزيد بن الهاد وهشُام بن عروة وعنه

سنة 1r0 وتبل سنة • 18 هـ (الجمع 1/191) .
(V)

(A) (1والبيضة: من السلاح، سميت بذلك لأنها على شكل بيضة النعامب، ( (اللسان / بيض) .



من حديث سهل بن سعد.

"هولا نلوون على أحده لا تعرجون ولا تقيمون، يقال: مضى فلم يلو على شيء، أي : لم "يعرج، وأصله
لي العنق في الالتفات ثم استعمل في ترك التّعريج (1)



 الختيار الزجاح (4)
توله(") \$واله خبير بما تعملون) تذكير للتحذير(")

 فأنزل الله تعالى عليهم دون المنافقين أمنة، ، فأخذهم إلنعاس .
قال ابن عباس(i): :آمنهم يومئذ بنعانس يغشاهم بعد خوف، وإنما ينعسن من أمن (iv) والخائف لا ينام .
 قال : وكنت(19) ممن ألقي عليه النعاس يومئذ فكان السيف يسقط من يدي، فآخـذه، ثم يبقط الْسوط من يـدي فآخذ。
(1) انظر في ذلك: الللبان / لوى، ومفردات الزاغب /لوى .
(Y) انظر مسند الإمام أحمد


(T) في (د): وأظفر وفي حاشية (أ) وظفر: مصندره.
(
(V) (V) في غير (أ) بكم (V)


(0) في (ج-، د) : ترجنعون.


> ("1) في (جـ، هـ) : وقوله.

. (II)

(أ) في (هـ) : يتواعدون .


$$
\begin{aligned}
& \text { (l) ( } 1 \text { ) } \\
& \text { (19) في (1) (1): فكنت. }
\end{aligned}
$$




و "الأمنة" مصدر كالأمن، يقال: أمن فلان يأمن أمنا وأمنة وأمانا (1) . و (النعاس" بدل (") من الأمنة.


غشيني النعاس، وقل ما غشيني الأمن.
ومن قرأ بالتاء، جعل الأمنة هي الغاشية، لأن الأصل الأمنة، والنعاس بدل، والأمنة هي المقصود، وإذا حصلت الأمنة حصل النعاس.

وقوله(0) ولوطائفة قد أهمتهم أنفسهمه يعني : المنافقين، عبد الشّ بن أبي، ومعتب بن قئير (1) وأصحابهما، كان همهم خلاص أنفسهم(v). يقال: أهمني(A) السيء، أي : كان من همي وقصدي.
قوله(9) هضظنون بالله غير الحقه أي : يظنون أن أمر محمد
زمان الفترة قبل الإسلام
والتقدير : ظن أهل الجاهلية، أي :أنهم كانوا على جهالتهم في ظنهم هذا . وايقولون هل لنا من الأمر من (1) ثي\& هذا استفهام معناه الجحد، أي : ليس لنا من النصر والظفر شيء كما وعدنا، بل هو للمشُركين، يقولون ذلك ولك


 النعاس) إلى النعاس . وقرا حمزة والكسائي بالتاء والإمالة ردأ على (أمنة) وحجتهما: نوله (وطائفة قد اهمتهم أنفسهم) فذكر من غثيـــه الأمنة ثم أتبعــ وبعضهم خائف لم تغشه.


(0) في (د) : توله. (T) معتب بن فتير بن مليل بن زبد بن العطاف بن ضبيعة بن زيد بن مالك الأنصاري الأوسي، شهد العقبة وبدرآ وأحدآ، لا عقب له. (أسد الغابة YYO/0) الغين
 عن ابن جريج وابن عباس والحسن
(^) في (حـ) : همني ، وانظر اللسان / همم .
(9) في (جـ، هـ) : وتوله.



$$
\begin{aligned}
& \text { (1") في (د، هـ) : من الأمر شيء. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { في غير (أ) وقوله. } \tag{r}
\end{align*}
$$

10 ـ lor : سورة آل عمران/ الآبات

سيبويه من قولهم : أين (0) تظن زيد ذاهـبـ (1) .
ومن هذا أيضاً : ما أجازه (\&)

من الأمر شيء ما قتلنا ههناه( (A) يعنون :ا أنهم شخرجوا كرهآ ولو كان الأمر بيدهم لم يخرجوا .

 عبد اللش عن الزبير(1) قال:



 لينجيهم قُعودهم .

ويريل بـ (االمضاجع" : مصارعهـم بلقتل إلى حيث يسقطون هنالك قتلى .

غيبآ، لأن المحجازاة إنما تِقع على ما علمنه مشُاهلة.






(IY) ابن إسحات صاخب السيرة سبق.
(IY)
(rAN/乏

- (1!)
(10) (د) في (




وتقـدير الأية : وليبتلي الله ما في صدوركم نعل ما فعل يوم أحد.
 القاء الأمنة، وصرف العدو، وإعلان سرائر المناففين.

وهذا التمحيص خاص للمؤمنين دون المنافقين ؤوالشه علبم بذات الصدوره أي : بما فيها من خير وشر .





عن ذلك وعفا عنهم(1)

 القاري(r)") عن عليْ بن زيد عن سعيد بن المسيب:
أن عئمان بن عفان (آ) رفع صوته على عبد الرحمن بن عوف ـ وهو يومئذ خليفة ـ فقال له عبد الرحمن :


 والقرطبي
 (0) في غير (أ) أصحاب رمول اله اله







ثقة توفي سنة 999 هـ هـ
(تاريخ بغداد
(11) علي بن الحكم الانصاري المروزب من قرية تدعى غراء سـع أبا عواتة وغيره وعنه البخاري توفي سنـة (ITY هـ (كتاب الجمـع .(rov/l


توفي سنة |V| هـ (العبر / / • •، والميزان |VV/Y) .

 وفررت يوم أحد ولم أفر .



玍




قوله قالوا فيمن بعثه رسول الل هِ . (1) (1) ووتالوا: أي شيء ثم خففت الياءوحذفتالهمزة تخفيفآ وجعلا كلمة واحدة ففيل أئش ثاله الفارابيه (المصباح المنير / شيا). (Y) في ( (Y) : نقال عثمان
(ک) في (مـ) : بانك.
(؟) في (د) : وشهال.
(0) في (جـ، د) : ذالُ.
(1) في (د): عفا الد عنه.



ومجمن الزوائد
(1) انظر البحر








 القتل، حسرة في قلوبهم وحسرتهم في مقالتهم التي كانوا كاذبين فيها على القضاء والقدر أثشد عليهم مما نازلهم في قتل إخواتهم وموتهم.
وتقدير معنى الآية: لا نكونوا كهؤلاء، الكفار عن هذا القول منهم ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم دونكم.

 قبلها وهي قوله \$و تالوا لإخوانهس|(V)
 المؤمنون وأو متمي في سبيل الهّ .

 من الش ورحمة خير مما يجمعون| من أعراض الدنيا التي تتركون القتال ني سبيل الش للاشتغال بجمعها . وقرا حفص ؤيجمعون| بالياء(1) ، ويكون المعنى :لمغفرة من اله ورحمة خير مما يجمعه غيركم مما تركوا
(1) (1) في (د) (د) : وكانوا. : ويدل.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في ( ( ) : قوله . } \\
& \text { ( } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

 حـرة ني نلوبهـ)



 في كل القرآن وحجتهم: أنها من مات يموت فعل ينُّل مثل دام بدوم وكان يكون ولا يلا يفال كِنت وأيضًا: توله (فيها تموتون)، (ريوم أموت) ولو كانت على اللمنة الأخرى لكانت تماتون وأمات.

(IYA/)
 الحالْين، وهذا تهديد بالكشُر وتحلير منَ القيامة .



قوله
في القرآن، كتوله

وحسن خلقه وانقاد(T)


 قال قتادة (\&)أمر الله تعالىىنبيه أن يشاور أضحابه في الأمود وهو يأتيه وحي السماء(10) لأنه أطيب لأنفس القوم إذا شا بعضهم بعضاً.

₹ • / /
(Y)
(1)
(§) (11/ سورة ص
وانظر في معنى وماه: الزجاج


(0) سورة النـساء / 100، والمائلدة /r| .






(11) فـ (
(1") في (جـ، هـ) الشئيء الذي يكون.

 (IV) انظر تفسير الطبري (IV)
(IV)


(التوكل): تفويض الأمر إلى الله للثقة بحسن تدبيره.

آكْمُوْمِنُونَ
(r) وقوله تعالى : هإن ينصركم الهه فلا غالب لكم
(1) والمعنى : إن ينصركم الله لم يضركم خذلان من خذلكم
 هذا استفهام بمعنى النفي، أي : لا ينصركم (0)
 يخذلكم| كما كان يوم أحد وففمن ذا الذي ينصركمه أي : يمنعكم من عدوكم .


يُظْلُمُونَنِ





عند الغزبه (حاشية أ).


(0) ما با بين المعقوفتين ساتط من (هـ) (1)
 (V)





 الغلول، وهو الخيانة وأصله أخذ اللشيء في خفية(1) يقول: ما كأن لنبي أن يخون فيكم الغنيمة من ألما أنحابه. و ا(أنه مع الفعل بمتزلة المصدر . كأنه قيل: ما كان لنبي الغلول، أراد: ما غل (و) نبي: ينفي عن الأنبياء الغلو|

 لا يكذبونك| و وهلا يكذبونك| (V)

 عن مجاهد عن ابن عباس :


يغله(ir)
(r) في (د) : ما غلا.
v•/9 =
(1) في (ــ) من ختية وفي (ا) : في خيفة.







 (2) (1) انظر الفراء (1)
 (1) (1) في غير (ا) مثل ترلهم

> ( () نُي (م) : البُخاري :

(V) (V) سورة الأنعام / آلr وسباتي الكلام في فراءغها هنالا.




(11) (1)

(شذرات r/\&). .
$\qquad$ سورة آل ممران/ الآبتان: צ71، س7

أخبرنا أبو نصر أحمد بن عبيد الله المتخلدي، أخبرنا إبراهيم بن أحمدل بن رجاء، أخخبرنـا عبد الله بن محمــ البغوي، حدثنا عبد الواحد بن غياث(1) حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا هنا هـام بن عروة، عن أببه، قال : سمعت أبا حميد

اللساعدي (r) يقول:
استعمل رسول الل





لا ينفصون من ثواب أعمالهم شُيئاً .



 الشّا يريد : المنافقين.

(1) في (د) : عتاب، وني (هـ) : عثاث، سبن .
 خلانة معاوية .
(YAY/ كتاب الجمع) (Y)

في (هـ) : ثم تم قال والذي .
(0) في (د، هـ) : فـ) فلأعرفن .
(T) (الرغاء: صوت ذوات الخف، رغا اللعير والناقة ترغو رغا، صوتت نضجته.









من المنافقين، فأعلم الله أن من اتبع نبيه اتبع رضوان الله، وأن من تخلف عنه فقد باء بسنخط من اللّ. ومعنى (اباء به (1) : اختمله ورجع به، وذكرنا هذا في سورة الينقرة (1) .
 المؤمنين ذوو درجة(1) رفيعة، والكافرين ذوو درجة (0) خسيسة .
قال ابن عباس (1): يعني أن من اتبع رضبوانه ومن باء بسخط منه مختلفو(V) المنازل عبد الله، فلمن اتبع رضل|نه الكرامة والثواب، ولمن باء بسخط منه الْمهانة والعذاب العبا
 عذابآ من بعض، وكل في عذاب وهوان.



 بني تغلب، لأنهم كانوا نصارى فطهره الهِ منهم) (1) (،
 رضي الله عنها، لأنها قالت: هذا للعرب خاصة(1r)"


 أحواله من الصدق والأمانة.


 (0) ني (ه) (ه) دركة درجة

(9) (1) (1) : وهو. (l`)




(i)


وقوله تعالى : وووإن كانوا من قبل لفي ضلال [مبين女 أي : وما كانوا من قبل محمد إلا في ضلالة] (') كقوله (r) ${ }^{\text {(r }}$ (إنت كنم من قبله لمن الظالمين










 جبريل عليه السلام جاء إلى النبي


 نتتل منهم يوم أحد سبعون رجلألا عدد أسارى أمل بدر، نهو(4) مسنى قوله ؤثلل هو من مند أنفسكمه أي: بآخذكم واختياركم التتل (1).


(7) ني (د) : بالنصر





وقوله وإن الله على كل شيء قذير) أي ؛ من النصر مع الطاعة وترك النصر مع المخخالفة .

 نالهم ويظهر نفاق المنانفين بفشُلهم وقلة صبرهم على ما ينزل بهم .
وذكرنا معنى (اعلم الله) فيما لا يزال مع سنبق علمه بالكائنات فيما لم يزل (() .



 عن أهلكم وبلدكم وحريمكمم(9) إن لم تِّاتلوا في سبيل الله .









(Y) انظر تفسبر (الآية זֻ





(0) في (

 .1Y9/1

(1Y)
(1) (1) في (د) : وحرمتكم.




(10) في (د): وقعدوا عن الجهاد.
 صادقين؟ أي : إن](1) صدقتم أن الحذر ينفع من القدر(r)"

 فَضْ
 مِر.


 قوله وُولا(ڭ) تحسبن الذين قتلوا في سبيل الهُ أمواتاً . . .
 البجلي ، حدثنا أبو كريب ، حدثنا عبد الله بـن إدريس ، عن محمدل بن إستحاق، عن إسماعيل بن أمية (ْ) ، عن أبي انزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال :
 من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومسُربهم ومقيلهمه، قالوا: من






 في (ج-، د) : عن الحرب
 $=$

صـرفه عنه. .ه (اللسـان / نكل).

سورة آل عمران/:الآيات: 179-10
أخبرنا أبو بكر بن الحرش، أخبرنا أبو الشيـخ الحانظ، أخبـرنا أحمـد بن الحسين الحذاء، أخبـرنا علي|لبن
 جابر بن عبد الله قال :

نظر إليُّ رسولُ الله

 فأنزل اله \$ولا تحسبن الذين تتلوا في سببيل اله أمواتا . . . أخبرنا أبو بكر أحمد بن النجسن الححيري أخبرنا حاجب بن أحمد، حدثنا محمد بن ماد :

 في أيها شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، فبينا، هم كذلك إذ اطلع ربك عليهم إطلاعة، فقال : سلوني| ما

 -هذا تركهم

M =


(1) موسى بن إبراهيم بن بشير بن الفاكه الأنصازِي الحرابمي عن طلحة بن خراش مدني صالح روى عنه يحيّى بن خبيب بُن عربي ود عبد الرحمن بن إيراهيم (الميزان \&/199)
(Y)







 الجمع (Y09/).

( (1) عند مسلم: نقال.
(9) (9) في (هـ) : نشأ.

عن النبي
أن أرواحهم في أجواف طير، وأنهم يرزقون ويأكلون ويتنعمون . وقيل : إن أرواحهم تركع وتسجد كل لبلة تحت
العرش اللى يوم القيامة كأرواح الأحياء من المؤمنين الذذين باتواعلى الوضوء ورئ




بالبشارة يبشُر بها .
وهالــنين لـم يلـحقوا بهم من خلفهم




 فاراد أن يرهب العدو ويريهم من نفسه وأصحابه قوة، فندبهم للخروج في طلب أبي سفيان، فانتدب عصهابة منهم مع

 (1) الحليث: رواه مسلم في الصحبح - كتاب الإمارة ـ باب في بيان أن أرواح الشهداء في إلجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزنون - عن ابن

(Y) في ( (Y): توله

$$
\begin{aligned}
& \text { ( }{ }^{(\mathrm{A})} \text { (V) }
\end{aligned}
$$



( )


(1)


والحجة لابن خالويه (117).




(IV)
(18) في (د) : يبقا.

(10) في (ه) : المبرح.

No ـ 174 ـورة آل غهنران/ الآيات
 معاوية عن هسُام بن عروة عن أبيها) عن عائشـة :

 سبعون رجلاّ، كان منّهم أبو بكر والزبير (\%)

سفيان حين أراد أن ينصرف يوم أحل قال ؛ يا محخل إن موعد ما بينتا وبينك موسم بدر الصغغوى لقابل فقال رسول ا


 الصغغرى ولأن يكون اللخلف من قبله أحبب إلي، ،فأتى (A) نعيم المسلمين فوجلهمم يتتجهزون لمبعاد أبي سفيانِ، وفان| قد أتوكم في بلدكم وصنعوا بكمم ما صنعو|(9)، فكيف بكم إذا أغرتمم عليهمم في بلدهم وهـم :أكثر وأنتّم أُقل؟
 فجاء واحد منهم، .قد جاء الناس (! (1) .
 أتيتموهم في ديارهم لا يزبجع منكم أحذ :
(I)

 ـكتاب التفسير - من سورة آل ععران وصححِه على شرط الشيخين Y/Y

(६) في (حـ) : اللقابل .
(


عباس وأسباب التزول للواحدي TV - TV .







 الناس لهم إيمانآ، أي : تصديقاً ويقيناً .
قال الزجاج(T): زادهم ذلك التخويف ثبوتاً في دينهم، وإقامة على نصرة نبيهم واوتـالوا حسبنـا الهيه أي : اللذي( ) (يكفينا أمرهم اللّ لؤونم الوكيل| أي : الموكول إليه الأمور، فعيل بمعنى مفعول.
قال ابن عباس(0): آخر كلام إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل، وقال نبيكم مثلها، نم قرf() هذه الآية.


 . (9) (9) ${ }^{\text {(4) }}$
فال السدي ومجاهد(`1) (والنعمة|" ها هنا: العافية و رالفضله التجارة.
 ذو فضل عظيم \$ تفضل على المؤمنين بما تفضل به.

 وحرف الجر (10) قال الفراء(11) ومثله قوله ولينذر يوم التلاقي (iv)ومعناه : لبنذركم بيوم التلاق وقوله ولينذر بأساً شديدأها(1)(أي : لينذركم ببأس شديد.

$$
\text { (r) انظر الزجاج } 1 / \mathrm{T} \text {. }
$$


 ابن عباس.
(1) في (د) :ثم هنه الالية.
(^) في (حـ): فانقلبوا بنعم. .
(V)



.
(!) في (ح) : أولياه، وني (د) : باولياه.






عنهم والطبري ZIV/V .

MA. IVワ : سورة آل عمراذ/ الآيات
والذي بدل على هذا قراءة أبي بن كعب

كنتم مصدقين بوعدي، وقد أعلمتكم أنين أنصركمم عليهم فقد سقط عنكم الخوف(")





(إنهم لن يضر وا الهُ شيئأ) يعني؛ ان عائد الوبال (^) في ذلك عليهم، لا على غيرهمم .



 الله شيياّ ولهم عذاب أليمبه .

يعني مشركي مكة.
وقوله وأنما نملي لهم خير لأنفسهم الزمان، أي : طال(17) عليه، وأملمي له: أي طول له وأمهله.





(1") (1) في جميع النسخ : أن لا، والمثبت من المصحف.
(1) (1)




(IT) في (د): أطال.
(10) في (2) : أملا
 إنمأ) أي : إنما نطول أعمارهم في الكفر ليزيد إثمهم، فيكون ذلك أثـد لعقوبتهم.


عن عبيدة (7)، عن إبراهيم (V) قال:









. انظر تفـير الطبري ( $)$






$$
\text { توفي سنة } 190 \text { هـ. (الميزان \&/8-1 -1). }
$$




$$
\text { التهذيب } V \text { / } 17 \text { - }
$$

. هو النخعي (V)
(^) في (د): تطرق، (وتطرق: الي تترك، (حاشية ال، واللنسان / طرف).


(II)

على شرط الثـيخن،، YQA/Y.
 (1) (د) : المنافينين .
(r) (آ) في غير (أ) توله.

1م 1 : نسورة آل عمران// الآية



وميزته تمييزآ، أي فرقته (0) وفصبلت بينه ومنه الحديث:


 |اصطفِيته(11أطلعته على هذا الغينب.

ثم أمر. بالإيمان بنجميع الرسل. ؤُعدهم الأجر العظيم غلى ذلك فقال ولفآمنوا باله ورسله وإن تؤمنوا وتتوا فلكم أجر عظيم|


 عليهـم(10)
(Y) انظر تفسير ابن عباس (Y)

(Y) في (جـ، د) : حين .



(0) في (د) ميزته وفي (هـ) : فرعته.




$$
\begin{aligned}
& \text { ومصنف ابن أبّ شيبة YN/Q } 9 \text { من حديث أبي عبيدة: }
\end{aligned}
$$




(1£) في (د): أطسـه.

(11) في (2): ثوله.



قال ابن عباس وإبما ءاتاهم اله من فضلهِ يريد(1) : من الذهب والفضة والحيوان والثمار (")، ففسروه بالأشياء التي تجب فيها الزكاة.

 أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي (0) حدئنا محمد بن يعقوب المعقلي، أخبرنا الربيع أخبرنا الشافني، ، أخبرنا
 مسعود يقول(1) :
سمعت رسول الش


 \$واسلّ بما يعملون خبير ه من منعهم الحقوت فيجازيهم عليه.
(II) ومن قرأ بالتاء، فالأن ما قبل هذه الآية خطاب وهو قوله هوروإن تئمنوا وتتقوا
(1) سانطة (1)
 rr/r r r


(0) في (د): أحمد بن الحسن الحيري ، الحير وهو هور.
(1) (د) (1) : فال.

عبد الملك بن أعين الكوفي أخو عمران عن أبي عبد الرحمن السلمي وأبي وائل وعنه السفيانان روى له البخاري ومسلم هقرونأ


.( $\left(\begin{array}{l}\text { ( ) ( }) ~\end{array}\right.$




$$
\begin{aligned}
& \text { (IY) } \\
& \text { (IT) (IT) (IT) ابن كثير وأبو عمرو - بالياء ـ إخبارآ عن الكفرة، والباقون بالتاء. }
\end{aligned}
$$

ـ سورة آل فمران/ :الآيات:
|l








 الملتية، وهر بعغن المحرن.居

$$
\text { هوليس بظلام للعبيد| فيعاقبهم بلا جرم }{ }^{\text {(9) }}
$$


(1) في غير (أ) قوله.
(Y) انظر تفسير ابن عباس ص آ (Y)


 (0) في غير (0) ما (£) ف̣ (د) : سيقرضنا.

(1)


 (V) في () : سبكتب ما قالوا اعتبارآ. (1) ذكره أبو حيان في البحر ألمحبط



 الفصيح من كلام العرنب".
.



التوراة: من جاءكم يزعم أنه رسول الله فلا تصدقوه حتى يأتيكم بقربان تأكله النار إلا المسيح ومحمدآ(1) ، فإنهما يأتيان بغير قربان .
وپالقربانه: البر الذي يتقرب به إلى الله، وأصله المصدر من قولك: قرب (Y) قربانا ومثل الكفران والرجحان والخسران، ثم سمي به نفس المتقرب به .
 والسقف مكشوف، فيقوم النبي ويناجي ربه، وبنو إسرائيل خارجون حول البيت، فتنزل نار بيضاء لها حفيف(0) ولا

المعجزات الظاهرات(1) ووبالذي قلتمج بعني : أكل النار القربان هولفلم قتلتموهم إن كتتم صادقينج فيما ذكرتم؟
 إياه، وبيان أنهم إن كذبوه فالتكذيب عادة للأمم، وسائر الرسل فقد كذبوا كما كذب.

و(الزبورđ: الكتاب بمعنى المزبور، أي : المكتوب يقال: زبرت الكتاب أي كتته (4) .


(1) في (د، هـ) : وعهمد.
(Y) في (ه) : قربت، وانظر اللـسان /قرب، ومفردات الراغب / قرب.
 عن ابن عباس . (2) في (2): كان بنوا.
(0) (0) (0) (٪) في (د) : و'لمعجزات الظاهرة. (V) (V) في غير (أ) توله.



$$
\begin{aligned}
& \text { (1•) في (ح) : مستغن وني (د) : مستغنأ. }
\end{aligned}
$$

 وقال الخليل : مررت بزبد وعمرو مرورآ واحدآ، كأنك مررت بهما في حال واحد، فكذلك: جاء الرسل بالبينات والزير في حال وفي وتت واحد. ومررت بزيد وبعمرو مرورين، هذا لا يكون في وتت واحد، فكذلك قوله (جاءوا بالبينات) ثم جاءوا بالزبر، وأراد بالبينات: المعجزات نم جاعوا بعد ذلك بالزبر أي بالكتب.

 (Ir) انظر اللسـان / 1 ( نور.
الوصبط في نفسير القرآن المجبد/ج
 $\qquad$ or.




 ووأدخل الجنة فقد فاز أي : ظفر بالجير ونجا من السر .
 يحب
 طول ألبقاء وسينقطع عن قريب
م|

 يتبين الجازع من الصابر، والمخلص من المنافق، وأنفسكم بالأمراضِ .
والخطاب للمهاجرين، أخذ المشُركون أموالهم بمكة، وباعوا زباعهم(11) وعذبوهم و(ولتسمعنز من الذي ألتوا


 كعب بن مالكك، عن أبيه(
 المشركون واليهود من أهل المدبنة حين قدم رسول اللّ

(V) الظر اللسان / / نوز.

(9)
(1-(1) في (د) : بالدسّات
(1) (1) في غير (أ) توله.
(Y) (1) في (() : حسرات.

(1) (1) في (د): من النار توله.
(0) انظر الزجاج

 .كي خلانة مشام بن بيد الملك.



بالصبر على ذلك وفيهم أنزل الله تعالى : اولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ...
 أي : مما يعزم عليه من الأمر، لظهور رشده(0)، وكان هذا قبل نزول آية السيف.

 قوله ولوإذ أخذ الله ميثــــاق الذين أوتوا الكتــــابِج الآية نزلت في يهود المدينة أخذ الله ميثاقهم في التوراة ليبينن شأن محمد ونعته ومبعثّه ولا يخفونه، وهو توله التبينه للناس ولا تكتمونها قال الحسز(1) : هذا مثال ميثاق الله تعالى على علماء أهل الكتاب أن يبينوا للناس ما في كتابهمه، وفيه ذكر

رسول اللئَّ والإسلام .
وتقرأ هذه الأية بالياء على الغيبة، وبالتاء على حكاية المخاطبة التي كانت في وفت أخذ الميياقت(V) ومثله قوله
 وقوله (9) وافنبذوه وراء ظهورهم قليلُّه يعني : ما كانوا يأخذونه(11) من سفلتهم برئاستهم في العلم . وقوله و申فئس ما يشترونها قال ابن عباس : قبح شراؤهم وخسروا.


 وللسبوطي IV
(Y) في (د) : قوله
(r) في (د) : (د) : ينالمم





عباس والسدي .
(V) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم ـ بالياه ـ وحجتهم (فنبذوه) ولم يقل : فنبذتموه وقرأ الباقون ـ بالتاء ـ وحجتهم : أنه يحكي

اللفظ الذي خوطبرا به في وفت أخذ الميثان عليهم.
 ( ( ) ( )
(1) في (د) : فوله .
(1•) الظظر تفسير ابن عباس ص (1) (1)
(11) (1) في (1): بأخودون من سفلنهم برياستهم العلم ترله وبـس .

1/4، سورة آل غعمران/ الآيتابن :
 كانوا يتحلفون عن رسول الله أن يحملووا بما ليسوا عليه من الإيمان . وقال عكرمة ومجاهل(r) : اليهود فرحوا بإضالل الناس وبنسبة الناس إياهم إلى العلم؛ ولْيسوا كذلك.

 للـ

(ir) تالوا:









 وصحتحه عن ابن عباس (YQQ/Y).

(I) في (د) : لما فعلوا
. TV / (V)
(د) ( ( )

(1 (1) (1) في (1) بمفازة من العذاب (II) انظر الللسان / الفوز عن الزجاج . $|A|$ / (IY)

Mr سورة آل مـران/ الآبات: .19 ـ 190 ـ



 واختلان الليل والنهار لأاتات لأولي الألبابه ثم قام فتوضا واستن نصلى إحلى عشرة (t) (t) ركعة (0). وتغسير الآية قد
تقدم ني سورة البقرة (1).





 وكمال قدرتك.

في (د): توله تعالى.
ميمونة بنت الحارث الهلالية ام المؤمنين رضي اللي عنها روى عنا ابن أختها ابن عباس وابن أختها عبد الها بن شداد وابن الختها









(9) في (د، هـ): صلى.
. 䌟 (



(r) في (د): هذا باطذ.

من حیيت عمران بن حصين.
(II) انظر (II) (II)

(1) (1) ني (مـ): بغر.

19 - 19-19 مورة آل عمران/ الآيابت
(المبحانك بالنار.
 حمدويه ('): فضحته. وقال المغضل (؟): أهلكته .

قال عمرو بن دينار: قدم علينا جابر بن عبد الله في عمرة (0) فسألته عن هذه الآية فقالن : أليس قْد أخزاه أهلكه بالنار، إن دون ذلك لخزيا (1)



قال قتادة : ينبئكم اللّ عن مؤمني الإنس كيف قالوا، وعن مؤمني الجنة كيف قالوا، ألما مؤمنو الجنة (فقالو إنا سمعنا قرآنا عجباً) وأما مؤمنو الإنس فقألوا (إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان) . وقال محمل بن كعب اللقرظي : هو كتاب الله ليس كل أحد لقي رسول الله

قوله ؤينادي للإيمانه قال ألبو عبيدة : هذا على التقَديم والتأخير أي سمعنا مناديا للإيمأن ينادي بربكم فآمنا ربنا فاغفر كنا ذنوبنا

اللنوب بفضله ورحمته وتكفير السيئات بالطاعات كتكفير الحنث بالصوم والظهار بالإعتاقة فالمغفرة بفضله من سبب والتكفير بسبب طاعة .

والسيئات: الأعمال القبيحة يقال: سوأت الرجل فعله أي قبحته عليه وعبته بما صنع.'


(1) في (د) : من وصفك.



(0) في (0) : سوأ.

(1) الانصنياأيسوء، أي : قتح صنيعه صنيعاًه ، (اللسـان/ سوا).
(V) في (د) قوله

( )


يدعون الله تعالى بأن ينجز لهم ما وعدهم(") من الثواب على لسان الرسل . وقوله() هولا تخزنا يوم القيامةه أي : لا تفضحنا ولا تهنا(r) ولا تهلكنا.

قوله وڭاسنجاب لهم ربهم| أي : دعاءهم .
وقوله وأني لا أضيع عمل عامل, منكمر| يعني : لا يضيع لأحـد عندي( (8) عمل رجلاُ كان أو .امـرأة وهو قوله
 أعمالكم وترك تضييعها لكم . غ غالذين هاجر وا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي (V) يعني : المؤمنين الذين أخرجوا من مكة وآذاهم المسُركون فهاجروا منها إلى المدينة.

 ولأذخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار]. وقول(") ؤثـوابآ من عنـد اللهُ قال الــزجاج(11): هـو مصدر مؤكـد لما قبله لأن معنى لأدخلنهم جنـات: لأيثبنهم(ir)



(1) في (ح) : ما ما وعد لهم .
(Y)


(0) في (هـ) : قوله أو أنى
(1) (ه) في (ه) : جميعهم•
(V)


 المدح، لأنهم يقاتلون بعد أن يقتل منهم.

(1)

(1Y)
r.



 بكفرهم إلى النار(r) ولا يمتعون بما جمعوا، وهو وتوله :


 مـا يتّلب فيه الكفار في دار الدنيا.



 (1) في (I) : في البلاد.










(II)

نسبة. (تهذيب التهذيب VV - VT/9).

وكان من حسن إسلامه ولم بهاجر ولا رؤية له. (البدآية والنهاية VA - vv/r).

من الحبشة، فأنزل انله تعالى هووإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالنه؛(1)
 فقال المنافقين : إنه يصلي على نصراني لم يره قط(")
وقال ابن جريح وابن زيد : نزلت في عبد الله بن سلام واصححابه(')، وتال مجاهد : نزلت في مؤمني ا'هل الكتاب
 ذكر() الذين كفروا من أهل الكتاب في قوله هوفنبذوه وراه ظهورهم واشتروا به ئمناً قليلُ
 من الدنيا كفعل اليهود الذين غيروا التوراة .
ثم وعدهم الأجر مع ذلك فقال(4) هأولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الش سريع الحساب) ومضى الكلام في (اسرعة الحساب!(1)
قوله(") (IVا أيها الذين عامنوا اصبروا(Ir)
 على جهاد عدوكم][10) بالحرب.






 .19
 ومقاتل والدر الطر/r $11 r$.

(9) في (د): الأجر بقوله .

(1) في (ه) : لما ذكر الها له

. IAV / سورة آل عمران (V)
(1Y)
(A) في (هـ) : فأخبر أنهم صدتقوا في حالد ختئوع.
 Cor r/V


r. 1 - 194 -

هـذا قول أكثبر المفسرين (') وفيه قول آخر .



 الصلاة خلف الصلاة.
رواه الحاكم أبو عبد الله في صحيحه، عن أبي محمد المزني (4)، عن أحمد بن نجدة.

ودليل صحة هذا القول: الحديث الصخيح الـذي أخبرنـا أبو نصـر محمد بن محمــد بن غبد اللّا بن زكــيا
 القاسم بن سلام، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريزة:

الله، قال: إسباغ(1) الوضوء على المكاره، وكثرّة الخطا إلى المساجلد، وانتظار الصلاة إلى :الصلاة، فذلكم الرباط|" فذلكم الرباط فذلكم الرباط(1r)"
(1)
(Y) الظظر اللبسان / (Y اربط.

 (lli/r




. ما بين المعقونتين ساقط من (د) (د)
. ( ( (



. (د) (1 (1)


رواه مسلم عن قتيبة وعلي بن حجر كلاهما عن إسماعيل بن جعفر (") وإنما سمي انتظار الصلاة رباطاً (1) لأن
 وربط نفسه، وقال لبيد: رابط الجأش على كل وجل أي : الي



 ارإسباغ الوضوء: الميالغة في إتمامهه (الللسان / / سبغ) .


 (Y)
( (Y) في (

(0)
 ويئد: يغذ الـير ويعمله وأكثر ما يكون ذلك ليلا، والوجل: الخوف.



## نرس الجزء الأول

YY، Y الآلآيتان Y مقدمة التحقيت

| 97 | . الآيتان: | $r$ | مقدمة التحقيت |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| $1 \cdots$ | الآليات: | $r$ | حاجة الناس اللى علم التفسير |
| 1.V | الآيات: ז- _ | $\varepsilon$ | تعريف التفسير والتأويل |
| 117 |  | 0 | الفرق بين التفسير والثأويل |
| 119 | الآيات: ع ¢ | $V$ | أتسام التفسير |
| 1r7 |  | V | القسم الأول: التفسير بالمأثور |
| Iry | \& | $\wedge$ | المفسرون من الصحابة |
| 1\% | Or_ _الآيات: 9 ¢ | IY | التابعون والتفسير بالمأثور |
| 1r^ | الآيات: | 10 | أشهر كتب الثفسير بالمأثور |
| 1Er | الآيتان: 0^، | 17 |  |
| 1とO | الآيتان: | 11 | مصادر الواحدي في كتابه الوسيط |
| 1¢9 | الآلاية: | YI | منهج الواحدي في تفيره الحير الوسيط الحـي |
| 10. | الآيتان: | rr | . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 101 | الآيتان: | r | نسخ الكتاب المخطوطة |
| 10\% | الآيات : | \&1 | صور عن المخطوطات |
| 17 . | الآيات: | \&○ | مقدمة المؤلف |
| 170 | الآيات: |  | تفسير سورة الفاتحة |
| iv. | 91 _ - AV : الآيات | or | فصل في بيان نزول الفاتحة |
| ivo |  | 09 | - القول في آية التسمية |
| 1V7 | الآليات: 9 ¢ | TY | تفسير سورة الفاتحة . . |
| IVA | الآيات: |  | تفسير سورة البقرة |
| \|A1 | الآليات: 1-1* | vo | الآيات: 1 - . . |
| 117 | الآيتان: ع | Ar | الآلإيتان: |
| IAV | الآبتان: | 17 | الآيات: |
| 19. | الآيات: 1* | 11 |  |
| 197 | الآيات: 111 _ 11 | qr | الآلآنان: |
| 198 | الآيات: 110 | $9 \varepsilon$ | الآيتان: |


| $\mu \varepsilon$ | \%........ YIr | 191 | الآليات: |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Ho | Yاع | Y-1 |  |
| ris | \% بالآية | Yir | الآلات: |
| ra |  | Y17 | الآيتان: |
| rr | (الآية: | YIV | الآلات: |
| Ho | YYا، الآيتان | Mry: | \|ع| _الآيات: |
| HV | الآيتان: | YYE | الآيتان: |
| He9 | YYy_ YY\&: الآيات: | YYA | الآيتان: |
| rer | الآلة | YY. | إلآيات: |
| $H$ | الآيتان: | YYY | الآيتان: 189 100، |
| HV | الآيتان: \MY، | YYY | الآليتان: 101 109 ، 101 (10y |
| $r$ | الآيات: بץr _ _ ¢ | Yro |  |
| rov | الآيتان: | Y\&1 | الآية:10^ |
| H 4 | الآيتان : | Yミ๕ | الآيات: 109 - |
|  | 「Er_re - الآيات | Y\&o | 17E،1740:170 |
|  | آلإيات | Y\&q |  |
|  | Y£V ، Y ¢ | Yor | 179،17A : الآيتان |
|  | YعQ ، Y الآليتان | ros | \|V|،1V: الآيتان: |
|  |  | Y00 |  |
|  | الآيات: YOY ¢ | Y09 | الآلآت : IVV_ IVE |
| \#r | ro\& ror | YTE | الآلآلان: 1VA ، |
| He | الآية: Yoo ...... | YTA | الآيات: 1 - 1 - |
|  | Hov ، Y07: الآيتان: | YVY | الآيات: |
|  | . | rrrer | الآلآيتان: |
|  | الآية: | Yıq | الآلآية: 1^A .... |
| \& | الآلآل: | Y^4 | 119:الاية |
| 7 | YTY، ${ }^{\text {r }}$ | Y91. | الآيات: 19 - 19 - |
| $V$ | . . | yar | الآلاية: 190.... |
| VA | الآيتان: . . | Yq\& | الآيتان: 197 197 190 |
| (1) | الآيات | r.r | الآيتان: 191 194 ، |
| $r$ | الآيتان: | r.t | الآلات |
| 0 | الآلآلن: | ri. | الآلآ |
| 1 | الآلية: | M1 | الآلآل. |
| ar | YAI_rvo الآيات | mir | Y1._r.A : |
| $\cdots$ | الآليتان | H1E | Yl\| |



